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إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓ ﺎت اﻷﻣ ﻢ ،وﻗ ﺪ ارﺗﺒﻄ ﺖ ﺑﻌﻼﻗ ﺔ ﺟﺪﻟﻴ ﺔ
ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺎت ووﻗ ﺎﺋﻊ ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ،ﻣ ﺎ ﻟﺒﺜ ﺖ أن ﺗﺸ ﻜﻠﺖ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة ﻧﻈﺮﻳ ﺎت وأﻧﺴ ﺎق
ﻓﻜﺮﻳﺔ ،ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺳﺔ وأهﻞ اﻟﺤﻜﻢ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ ،ﻓ ﻲ اﻟﻌﺼ ﻮر
اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻣﺎ ﺗﻼهﺎ .ﺛﻢ اﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻣ ﻦ أه ﻢ اﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻐﻞ اﻟﺴ ﺎﺣﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ اهﺘﻤﺖ ﺑﻬﺎ أﻗ ﻼم اﻟﻤﻔﻜ ﺮﻳﻦ ،واﻟﻤﻨﻈ ﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨ ﺎهﺞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﺪﻳﻦ  -وﻻ ﻳﺰال  -ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺪور ﺑﺎﻟﻎ اﻷهﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸ ﻜﻴﻞ وﺑﻨ ﺎء ﺗﻠ ﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺎت،
وﻳﺸ ﻐﻞ -ﻓ ﻲ أآﺜﺮه ﺎ  -ﻣﺴ ﺎﺣ ًﺔ ﻏﻴ َﺮ ﻗﻠﻴﻠ ﺔ ،ﻓ ﺈن دراﺳ ﺔ ﻗﻀ ﻴﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أو اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﺗﺒﺪو ذات أهﻤﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﺷﺪﻳﺪﺗﻴﻦ.
وﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻓﻜﺮة هﺬا اﻟﺒﺤﺚ؛ اﻟﺬي ﻋُﻨﻲ ﺑﺒﻴﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻷدﻳﺎن ﻣ ﻦ ﻗﻀ ﻴﺔ
ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ،وﻷن ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻨﺤ ﻮ ،ﺳ ﺘﻜﻮن واﺳ ﻌﺔ وﻣﺴﺘﻔﻴﻀ ﺔ،
وﺳﺘﺸﻐﻞ ﺣﻴﺰًا أآﺒﺮ ﻣﻤﺎ هﻮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺒﺤﺚ آﻬﺬا ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮذﺟﻴﻦ ﻣﺤ ﺪدﻳﻦ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ
اﻷدﻳﺎن ،وهﻤﺎ )اﻹﺳﻼم واﻟﻬﻨﺪوﺳﻴﺔ( ،واﻟﺘﺮآﻴﺰ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋ ﻦ أه ﻢ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن
ﻓﻴﻬﻤ ﺎ؛ ﻣﺜ ﻞ :ﺣ ﻖ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ،وﺣ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺎواة ،وﺣ ﻖ اﻟﺤﻴ ﺎة ،وأه ﻢ ﺣﻘ ﻮق

• ﺃﺟﻴﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٠٠٦/٢/١٣ﻡ.
• ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ -ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ.
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اﻟﻤﺮأة ،واﻹﺷﺎرات اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ اﻟﻜﻼم إﻟﻰ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻮﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻠ ﻪ،
ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ رؤﻳﺘﻪ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

ﻣﻘﺪﻣــﺔ:
"ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ"  Human Rightsﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺴﺘﺤﺪﺙ ،ﺑﺮﺯ ﺃﻭﻝ ﻣـﺎ ﺑـﺮﺯ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻐﺮﰊ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﻭﺍﻫﺘﻢ ﻟﻪ ﻭﺑﻪ ﻣﻨﻈـﺮﻭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻣﻔﻜﺮﻭ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣـﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ .ﺑﻞ ﻭﻓﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺪﺓ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﻭﺑﻌـﺪ ﺻـﺪﻭﺭ
)ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ( ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .ﻟﻜ ﻦ ﳌﻀﻤﻮﻧﻪ  -ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﳉﻮﺍﻧﺐ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻨﻪ ،ﺳﻠﺒﻴ ﹰﺔ ﺃﻭ ﺇﳚﺎﺑﻴ ﹰﺔ  -ﺟﺬﻭﺭﺍ
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺘﻪ !! ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺇﱃ
ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﻭﺭﲟﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﻛﺜﲑ.
ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﺎﻇﻢ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﰲ
ﻼ ﻛﺜﻴﻔﹰﺎ ﰲ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺍﻟﱵ ﻋﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻷﺩﻳـﺎﻥ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ  -ﻇ ﹰ
ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ  -ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ) .(١ﻭﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﳌﺮﺀ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ،ﻟﻮ ﻗﺮﺭ ﺃﻥ ﻣﻔﻜﺮﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛـﺎﻧﻮﺍ
ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ  -ﺃﻭ ﺭﲟﺎ ﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ -ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﲝﺜﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧـﺔ
ﻟﻸﺩﻳﺎﻥ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺃﺧﺬﺕ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻟﺪﻳﻬﻢ.
ﻭﻷﺎ ﻗﻀﻴ ﹲﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ،ﺃﻭ ﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﲝﻖ ،ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎ
ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺎﻳﻦ ﻭﻧﺸﺎﻫﺪ ،ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎﻃﻬﺎ ،ﻻ ﻳﱪﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﺍﺀﺍﺕ
)(١

ﺍﻧﻈﺮ :ﺑﺒﻠﻴﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ،ﰲ :ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ
ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﺴﻨﲔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﲝﺚ ﺿﻤﻦ ﳎﻠﺔ ﻣﻨﱪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ،ﺇﺻـﺪﺍﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜـﻮﺛﺮ،
ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،٩ﺭﺑﻴﻊ  ١٤٠٨ﻫـ١٩٨٨ -ﻡ ،ﺹ .٩١ - ٨٦
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ﻭﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﻟﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻌﻴﺶ ﻛﻠﻪ ،ﺩﻭﻥ ﲣﲑ ﳌﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺁﺧـﺮ
ﺃﻭ ﻟﺒﻠﺪ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻩ ﺃﻭ ﻷﻗﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ  -ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﹰﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺭﺑﻂ ﺍﳋﻄﺎﺏ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﻋﻠﻢ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ،ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺇﺷﻜﺎﻻﺗﻪ ،ﺗﻮﺟﺐ ﺗﺒﻴﲔ ﳕﺎﺫﺝ ﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ )ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺭﺳﻪ ﲟﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎﺭﻥ( ﺇﱃ ﳏﻮﺭﻳﻦ :ﺍﶈـﻮﺭ
ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﰿ ﳕﺎﺫﺝ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺩﺭﺱ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳـﻴﺔ،
ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺫﻟﻚ ﲟﺎ ﰲ ﺍﻮﺳﻴﺔ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺍﻟﻘﺪﱘ .ﻭﻗـﺪ ﺍﺧﺘـﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﻫـﺬﻳﻦ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﲔ ،ﻷﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﻌﻠﱡﻘﹰﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ،ﻛﻤﺎ
ﺃﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺳﻬﻤﻮﺍ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﻗﺪ ﺭﻛﺰﻭﺍ ﺟﻞ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻬﻤﻠﻮﺍ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﺃﺩﻳﺎﻥ ﺃﹸﺧﺮ.
אאWאא W
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﳚﻤﻞ ﺃﻥ ﻧﻮﺭﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻼﺣﻈـﺎﺕ
ﺍﳌﺪﺧﻠﻴﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻘﻰ ﺇﲨﺎ ﹰﻻ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺼﻔﺔ
ﺧﺎﺻﺔ.
ﺃ -ﺇﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ  -ﻣﻘﺎﺭﻧﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﲰﺎﻭﻳـﺔ ﺃﻭ ﻭﺿـﻌﻴﺔ،
ﻭﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﳌﻤﺎﻟﻚ ﰲ ﺃﺣﺪﺙ ﺩﺳﺎﺗﲑﻫﺎ ﻭﰲ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻘﻮﻝ ﻋﺒﺎﻗﺮﺎ
ﺍﳌﻨﻈﺮﻳﻦ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ  -ﻟﻌﻠﻪ ﺃﻭﻝ ﻣـﺎ ﻗـﺮﺭ
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ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﻛﻤﻞ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ،ﻭﺇﻥ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺳـﻮﻝ
ﻭﻋﻬﻮﺩ ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﺒﻖ ﺍﻷﻣﻢ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﲑ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ).(٢
ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻪ ﺃﺎ ﺗﺪﻭﺭ ﺣـﻮﻝ ﻭﰲ ﻗﻀـﻴﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ ،ﻫﻲ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﲨﻠـﺔ
ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ .ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ ﺕ ٧٩٠ﻫـ  -ﻏﲑ ﻣﺮﺓ  -ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﺗﻔﻘﺖ ،ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭ ِ
ﺿ ﻌﺖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﳋﻤﺲ ،ﻭﻫﻲ :ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟـﻨﻔﺲ،
ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ ،ﻭﺍﳌﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ .ﻭﺃﻥ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﻔـﻆ ﺗﻠـﻚ ﺍﻷﻣـﻮﺭ
ﺍﳋﻤﺴﺔ).(٣
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺻﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﻣﺼﺪﺭﻳﻬﺎ؛ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻀﺢ
ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ،ﻓﺈﻥ ﺧ ﹶﻄﺐ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ،ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﻢ ﺇﱃ ﻋﻤﺎﳍﻢ ،ﺍﻵﻣﺮﺓ ﺇﻳﺎﻫﻢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺖ ﻫﺬﻩ ﻭﺗﻠﻚ ﻭﺛـﺎﺋﻖ
ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺻﻮﻥ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ...ﺍﱁ ،ﻣﺜﻠ 
ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ ﺗﻨﻈ ﲑﺍ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ .ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺻـﺎﳊﺔ ﻭﺑﺎﻟﻐـﺔ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﺎﳌﺘﺄﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ "ﺍﻟﺜﻼﺛﲔ" ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ]ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ[ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﺗﻪ -ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ -ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ  ١٠ﺩﻳﺴﻤﱪ ١٩٤٨ﻡ،
ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ ﺍﻷﻣﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﺃﻭﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻭﱄ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮﻫﺎ
)(٢
)(٣

ﻗﺎﺭﻥ ﺩ .ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﰲ :ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﻀﺔ ﻣﺼـﺮ ،ﻁ ١٩٧٩ / ٥ﻡ ،ﺹ  ،٣ﻭﺩ.
ﲪﺪﻱ ﺯﻗﺰﻭﻕ :ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﲪﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ،ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ،ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻗﻀـﺎﻳﺎ
ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﻋﺪﺩ  ،٤٥ﻏﺮﺓ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ  ١٤١٩ﻫـ ﻓﱪﺍﻳﺮ ١٩٩٩ﻡ ،ﻁ  ٢ﺹ .٨١
ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻟﻠﺸﺎﻃﱯ ،ﻧﺸﺮ ﺑﻀﺒﻂ ﻭﺗﺮﻗﻴﻢ ﺩ .ﳏﻤﺪ ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ ﺩﺭﺍﺯ ،ﺍﳌﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ
ﺍﻟﻜﱪﻯ ﲟﺼﺮ ،ﺩ.ﺕ ،ﺝ  ،٢ﺹ  .٢٥ ،١٧ ،١٠ ،٨ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺩ .ﲪﺪﻱ ﺯﻗﺰﻭﻕ :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ.
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ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﻭﺗﻘﻨﲔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  -ﳚﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺑﺒﻨﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ.
ﻟﻜ ﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ "ﺑﻨﺪﻳﻦ" ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ؛ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﲢﻔﻈﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﻤﺎ .ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﻤﺎ :ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ )ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ
"ﻣﺎﺩﺓ  .("١٨ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺗﻐﻴﲑ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻟﺪﻳﺎﻧﺘﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺴﻠﻤﹰﺎ،
ﻟﻜﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻐﻴﲑ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻋﻘﻴﺪﺗﻪ .ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺗﻠﻚ
ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪ ﹰﻻ ﻭﺍﺳﻌﹰﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺪﳝﹰﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ،ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ .ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ )ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻗﻴﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳉﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ "ﺑﻨﺪ  ١ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ  .(٤)("١٦ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺭﻓﻊ
ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ  -ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻪ  -ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﺇﺫ ﻳﺒﻴﺢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ )ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳛﻈﺮ  -ﳊﻜﻤﺔ  -ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻏﲑ
ﺍﳌﺴﻠﻢ.
ﺏ -ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ:
ﺇﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺎﺧﺮ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﺘﺄﺻﻴﻠﻬﺎ ،ﻭﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ  -ﺟﺰﺋﻴﹰﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ )ﻓﻬﻲ ﻭﺍﻗﻌﻴﹰﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﻟﻴﺲ ﳌﻄﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ() ،(٥ﻭﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﺇﺣﺪﻯ
ﲦﺎﺭ ﺣﻀﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻴﺎﻧﻌﺔ  -ﻫﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻋﻬﺪ ﺑﻪ ،ﻭﻻ ﻋﺮﺍﻗﺔ ﻟﺘﺎﺭﳜﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻋﻤﻖ ﳉﺬﻭﺭﻫﺎ ﻳﺴﻮﻏﺎﻥ
ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ.
)(٤

)(٥

ﺭﺍﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٨ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﰲ ﻛﺘﺎﺏ :ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻧﻴﻮﻳـﻮﺭﻙ ١٩٩٠ﻡ
ﺹ  .٣ﻭﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﺹ  .٥٤-٤٧ﻭﻗﺎﺭﺎ ﲟﻮﺍﺩ ﻭﺑﻨـﻮﺩ
»ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ« ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﲟﻘﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﰲ ﺑـﺎﺭﻳﺲ ،ﰲ ١٩٨١/٩/١٩ﻡ،
ﺑﺈﺳﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻟﻨﺪﻥ ،ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﳎﻠﺔ ﻣﻨﱪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺍﳋﺒﻴﺚ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ ،ﳎﻠﺔ ﻣﻨﱪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻌـﺪﺩ ،٩
ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٠٨ﻫـ ،ﺹ .٤٤
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ﻓﻤﻌﻠﻮﻡ ﻟﺪﻯ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺃﻥ ﺣﻘﺒﺘﻪ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﺎ ﹰﻻ ﺩﺍﻣﻐﹰﺎ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﻗﻮﺓ )ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ( ،ﺍﻟـﱵ
ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﰲ ﺃﺑﺸﻊ ﺻﻮﺭﻩ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﺃﺭﻗﺎﺀ ﻻ ﺣﻘﻮﻕ ﳍﻢ ،ﻭﻋﻠـﻰ
ﻛﻮﺍﻫﻠﻬﻢ ﺟﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ .ﻟﻜﻦ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ "ﺑﺪﺃﺕ"
ﺑﻔﻜﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ "ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻙ ﺭﺳﻮ" ،ﻭﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ١٧٧٦ﻡ ،ﰒ ﺗﺪﺭﺟﺖ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺻـﻠﺖ ﺇﱃ ﻭﺛﻴﻘـﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ).(٦
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻷﻭﻝ ﻭﻫﻠﺔ ،ﻫﻮ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺳـﻼﻡ
ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺒﻴﲔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻀﺎﺭﺗﻪ ،ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ـﺎ
ﻋﻦ ﻓﻜﺮ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺭﺅﻳﺔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﻓﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻐﺮﺏ "ﺣﺪﻳﺜﹰﺎ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ﻭﻣﺎﺭﺳـﻪ
"ﻗﺪﳝﹰﺎ" ﻗﺒﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ .ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﻭﳝﺎﺭﺳﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﳎﺮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺇﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺇﳕـﺎ
ﻛﻔﺮﺍﺋﺾ ﺇﳍﻴﺔ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ  -ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  -ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻔﺮﻁ
ﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﳊﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺍﳊﻴـﺎﺓ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﱴ ﲟﺤﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ .ﻭﻳﺼﺪﻕ ﺫﻟﻚ ﻣﺜ ﹰ
ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻓﻬﻤﺎ ﰲ :ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺣﻘﺎﻥ ﳝﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨـﻬﻤﺎ ،ﻭﰲ :ﺍﻹﺳـﻼﻡ
ﻭﺍﺟﺒﺎﻥ ﺷﺮﻋﻴﺎﻥ .ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ "ﺍﻟﻌﻠﻢ" ﻭ "ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ" ﻭ "ﺍﻟﻌﺪﻝ" ﻭ "ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" .ﺇﺫﻥ
ﻣﺎ ﲢﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﻮﺍﺟـﺐ ﺷـﺮﻋﻲ
ﻭﻓﺮﻳﻀﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻳﺄﰒ ﻣﻦ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻔﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ).(٧
)(٥
)(٧

ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .٤٢- ٤١
ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ  ،٤٣-٤١ﻭﻗﺎﺭﻥ :ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺃﺩﻳﺐ ﺍﳉﺎﺩﺭ ،ﳎﻠﺔ ﻣﻨﱪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ،ﺹ
 ،٦٤ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
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ﻚ ﰲ ﺃﻥ
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻫﻲ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ،ﻓﻬـﻞ ﻳﺸـ 
ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﳌﺪﻯ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻟﻪ ﳑﺎﺭﺳ ﹶﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺎ ،ﻭﰲ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺮﺳﺨﻬﺎ ﰲ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﻧﻔﺴﻪ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻪ ﻭﳎﺘﻤﻌﻪ ؟!
ﺟـ -ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﺜﲑﺓ ﺟ ﺪﺍ ﻭﻣﺘﺸـﻌﺒﺔ ،ﻣﺘﺪﺍﺧﻠـﺔ ،ﻭﺗﺘﺴـﻢ
ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻖ ﻭﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻭﻧﻈـﺮﺓ ﻣﺘﻌﺠﻠـﺔ ﰲ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﺍﻟﱵ ﺍﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺑﲔ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﺑﻴـﺎﻥ ﻷﺻـﻮﳍﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻷﺩﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ  -ﺗﻮﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  -ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺎﻭﻝ
ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﺑﻨﻮﺩ ﳐﺘﺼﺮﺓ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌـﺎﳌﻲ
ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  -ﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺛﻼﺛﹰﺎ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺎﺩﺓ ،ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ،ﻭﻻ ﲢﺘﻮﻯ ﺃﻛﺜـﺮ
ﻣﻮﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻳﻦ ،ﻭﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺇﱃ ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻨﻮﺩ ،ﲟﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻦ
ﲬﺴﺔ ﻭﺳﺘﲔ ﺑﻨﺪﹰﺍ.
ﻭﻳﺄﰐ ﰲ ﺻﺪﺍﺭﺎ  -ﻛﺮﺅﻭﺱ ﺃﻗﻼﻡ  -ﺣﻘﻮﻕ :ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﺍﳊﺮﻳﺔ ،ﺍﳌﺴـﺎﻭﺍﺓ ،ﺍﻟﻌﺪﺍﻟـﺔ،
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ،ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﺒﻼﻍ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﱡﻢ ،ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻋـﺮﺍﺽ
ﻭﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ،ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ،
ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺭﲢﺎﻝ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ،ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺬﻳﺐ،
ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ،ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ...ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻣﺼﺤﻮﺏ ﺑﺴـﻮﻕ ﺃﺩﻟﺘـﻪ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ).(٨

)(٨

ﺭﺍﺟﻊ :ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  -ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺹ ،١٠٦-٩٥ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.

<<<<<<<<<<<<<<
٢٧

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥

<

<
<
<
<
<
<
<
<

7

Published by Scholarworks@UAEU, 2007

Journal Sharia and Law, Vol. 2007, No. 29 [2007], Art. 1

…ðëbÓŠ’Ûa@a@†jÇ@ð†»@N

@

ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻨﻪ ،ﻫﻲ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺔ
ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﻨﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺴﺖ "ﻛﻞ" ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺃﻭ ﻟﻴﺴـﺖ
ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﰲ ﺻﻮﺭﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ٍﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺷـﺒﺎﻫﻬﺎ ﻭﻧﻈﺎﺋﺮﻫـﺎ،
ﺣﺴﺐ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ.
ﻭﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ ﺕ ٧٩٠ﻫـ ﻗﻮﻝ "ﺃﺻﻮﱄ" ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ،ﻳﻜﺸﻒ ﻓﻴﻪ
ﻋﻦ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﻭﺭﺅﻳﺘﻪ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻀـﺮﻭﺭﺍﺕ
ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ ،ﻭﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ،ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ  -ﻣﺴﺘﺠ ﺪﺍ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺠﺪ -
ﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ،ﻭﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻳﻌﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ  -ﺃﻱ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ،ﻳﻘﻮﻝ» :ﺇﻥ ﻛـﻞ
ﺃﺻﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻧﺺ ﻣﻌﲔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻼﺋ ﻤﺎ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﻣﺄﺧﻮ ﹰﺫﺍ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣـﻦ
ﺃﺩﻟﺘﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ«).(٩
ﻭﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻮﺳﻊ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻭﻻ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ،ﺗﻨﺎﻭﻝ ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﺳﲑﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻭﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ ﻭﺩﻗﺎﺋﻘﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺗﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺮﺃﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﻭﻫﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻣﻈﺎﺎ).(١٠
ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﺘﺨﻴﺮ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺭﺅﻭﺳﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ
ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ،ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻣﻊ ﺃﻫﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ
) (٩ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻟﻠﺸﺎﻃﱯ ،٣٩/١ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
) (١٠ﺭﺍﺟﻊ ﻣﺜﻼ :ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﲔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ،
ﻣﺼﺮ١٩٨٤ ،ﻡ ،ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ...ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﻻ ﺣﻘﻮﻕ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋـﺎﱂ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ،
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﺪﺩ  ،٨٩ﻣﺎﻳﻮ ١٩٨٥ﻡ ،ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ،ﺩ .ﺃﲪﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﳒـﻢ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺮ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﻣﺼﺮ ،ﺩ.ﺕ ،ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﻘﻄﺐ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﻄﺐ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﻣﺼـﺮ١٩٧٦ ،ﻡ،
ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﰲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻭ :ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻏﲑ ﺍﳌﺴـﻠﻤﲔ ،ﺇﺻـﺪﺍﺭ
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﲏ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﲏ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ،ﻣﺼﺮ١٩٨٨ ،ﻡ.
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ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺪﻡ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﺅﺍﻫﻢ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺎﻢ ﳍﺎ ﻣـﻊ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫـﺎ ﰲ
ﺩﻳﺎﻧﺎﺕ ﹸﺃﺧﺮ.
ﻭﺳﻨﻘﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﻘﻂ ،ﻓﻼ ﺗﺘﺴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﺫﻟـﻚ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻨﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ.
 -١ﺣﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩ ،ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠﻢ ﻳﻘﲔ ،ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ "ﺳﻮﺍ ًﺀ" ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻋﻨﺼﺮﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ .ﻓﻤﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺗﲔ ﺭﺍﺳﺨﺘﲔ ،ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ،ﻭﴰﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺱ ِﺇﻧﺎ ﺧ ﹶﻠ ﹾﻘﻨﺎ ﹸﻛ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﺫ ﹶﻛ ٍﺮ ﻭﺃﹸﻧﺜﹶﻰ
ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻳﺄﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎ 
ﻭ ﺟ ﻌ ﹾﻠﻨﺎ ﹸﻛ ﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ ﻭ ﹶﻗﺒﺎِﺋ ﹶﻞ ِﻟﺘﻌﺎ ﺭﻓﹸﻮﺍ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ ﹾﻛ ﺮ ﻣﻜﹸ ﻢ ِﻋ ﻨ ﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﺃﺗﻘﹶﺎ ﹸﻛ ﻢ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻪ ﻋﻠِﻴﻢ ﺧِﺒﲑ
ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ  ،١٣ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  :ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﹶﻛ ﺮ ﻣﻨﺎ ﺑﻨِﻲ ﺁ ﺩ ﻡ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ  ،٧٠ﻭﻗﻮﻟﻪ  ...»:ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺑﻨﻮ ﺁﺩﻡ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺁﺩﻡ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺏ«) ،(١١ﻭﻗﻮﻟﻪ»:ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺗﺘﻜﺎﻓﺄ ﺩﻣﺎﺅﻫﻢ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺬﻣﺘﻬﻢ
ﺃﺩﻧﺎﻫﻢ.(١٢)«...
) (١١ﻛﱰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ،ﻟﻠﻤﺘﻘﻲ ﺍﳍﻨﺪﻱ /ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﺫﻡ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﺎﻵﺑﺎﺀ،
ﺝ  ،١ﺹ  ،٢٣١ﻣﻄﺒﻌﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺪﺭﺃﺑﺎﺩ ﺍﻟﺪﻛﻦ١٣٦٤ ،ﻫـ .ﻭﺍﻧﻈـﺮ :ﺍﻟﻜﺎﻣـﻞ ﰲ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑﻭﺕ ﻁ١٩٨٣ ٤ﻡ.٢٠٦/٢ ،
) (١٢ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ /ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻬﺎﺩ /ﺑﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ،ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ،٢٧٥١ :ﺝ  ،٣ﺹ - ١٨٣
 ،١٨٤ﻃﺒﻌﺔ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ١٩٨١ ،ﻡ ،ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﰲ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ﲟﻨﺎﻗﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻏﺮﺍﺏ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ١٤٠٨ ،ﻫـ ،ﺹ  ،١٧٦ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﲪﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ،ﺩ .ﺯﻗﺰﻭﻕ ،ﺹ ،٨٢-٨١
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻼ ﲤﺎﻳﺰ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻭﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﰲ ﺍﳊﻘـﻮﻕ
ﻭﻓﻀ ًﹰ
ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺷﺌﻮﻥ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﳉﺰﺍﺀ ،ﻭﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻛﺤﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﰲ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ
ﺍﻟﻔﺮﺹ ،ﻭﺍﳉﺰﺍﺀ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ،ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﳌﻬﻤﺔ ،ﺭﺍﺟﻌﻬﺎ ﰲ :ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ،ﺩ.
ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﰲ ،ﺩﺍﺭ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،ﺩ.ﺕ ،ﺹ  ٥١ ،٢٢-١٧ ،١٠-٩ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺹ .٩٦-٩٥
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ﺇﺫﻥ ﻻ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ  -ﺭﺟﺎ ﹰﻻ ﻭﻧﺴﺎﺀ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳉﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻃﺒﻘﻲ ﺃﻭ ﻭﺭﺍﺛﻲ .ﻭﻟﻘﺪ ﺍﲣﺬ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺫﻟـﻚ ﺩﻋﺎﻣـﺔ
ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺳﻨﻪ ﻣﻦ ﻧ ﹸﻈﻢ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﻭﻃﺒﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻴـﻊ ﺍﳌﻨـﺎﺣﻲ
ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟ ﹸﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔﹸ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﰲ ﺷﺌﻮﺎ.
ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳉﻮﻫﺮ "ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ" ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻋﻨـﺪ ﲨﻴـﻊ
ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻭﻣﺪﺍﺭﺝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﷲ ،ﻭﲟﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻭﳎﺘﻤﻌﻪ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ).(١٣
ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ )ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ ﹾﻛ ﺮ ﻣﻜﹸ ﻢ ِﻋ ﻨ ﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﺃﺗﻘﹶﺎ ﹸﻛ ﻢ ،ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ ،١٣
ﺼﲑ ﺍﻟﺮﻋﺪ ١٦
ﺴﺘﻮِﻱ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻋﻤﻰ ﻭﺍﹾﻟﺒ ِ
ﻭﰲ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ؛ ﺍﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ  :ﹸﻗ ﹾﻞ ﻫ ﹾﻞ ﻳ 
ﺴﺘﻮﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﺴﺠﺪﺓ  ١٨ﻭ  ﹸﻗ ﹾﻞ ﻫ ﹾﻞ
ﻭﺍﻷﻧﻌﺎﻡ  ٥٠ﻭﹶﺃ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ ﺆ ِﻣﻨﺎ ﹶﻛ ﻤ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓﹶﺎ ِﺳﻘﹰﺎ ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺴﺘﻮِﻱ ِﻣ ﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻣ ﻦ ﹶﺃﻧ ﹶﻔ ﻖ ِﻣ ﻦ ﹶﻗ ﺒ ِﻞ
ﺴﺘﻮِﻱ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﻌ ﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻌ ﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﺰﻣﺮ٩ﻭﻻ ﻳ 
ﻳ 
ﺴﻦ
ﺴﻴﹶﺌ ﹸﺔ ﺍ ﺩ ﹶﻓ ﻊ ﺑِﺎﱠﻟﺘِﻲ ِﻫ ﻲ ﹶﺃ ﺣ 
ﺴﻨﺔﹸ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﻟ 
ﺤ
ﺴﺘﻮِﻱ ﺍﹾﻟ 
ﺢ ﻭﻗﹶﺎﺗ ﹶﻞ ﺍﳊﺪﻳﺪ ،١٠ﻭﻭﻻ ﺗ 
ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﺘ ِ
ﻀ ﺮ ِﺭ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﺠﺎ ِﻫﺪﻭ ﹶﻥ ﻓِﻲ
ﲔ ﹶﻏ ﻴﺮ ﹸﺃ ﻭﻟِﻲ ﺍﻟ 
ﺴﺘﻮِﻱ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ ِﻋﺪﻭ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻤ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﻓﺼﻠﺖ ٣٤ﻭﻻ ﻳ 
ﺴ ِﻬ ﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ ِﻋﺪِﻳ ﻦ
ﺠﺎ ِﻫﺪِﻳ ﻦ ِﺑﹶﺄ ﻣﻮﺍِﻟ ِﻬ ﻢ ﻭﺃﹶﻧﻔﹸ ِ
ﻀ ﹶﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻪ ﺍﹾﻟﻤ 
ﺴ ِﻬ ﻢ ﹶﻓ 
ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﺑﹶﺄ ﻣﻮﺍِﻟ ِﻬ ﻢ ﻭﺃﹶﻧﻔﹸ ِ
ﻀ ﹶﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻪ ﺍﹾﻟﻤﺠﺎ ِﻫﺪِﻳ ﻦ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ ِﻋﺪِﻳ ﻦ ﹶﺃ ﺟﺮﺍ ﻋﻈِﻴﻤﺎ
ﺴﻨﻰ ﻭ ﹶﻓ 
ﺤ
ﺩ ﺭ ﺟ ﹰﺔ ﻭ ﹸﻛﻠﺎ ﻭ ﻋ ﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻪ ﺍﹾﻟ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  .٩٥ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ  ...»:ﻟﻴﺲ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻓﻀﻞ«).(١٤
) (١٣ﺭﺍﺟﻊ :ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩ .ﻭﺍﰲ ،ﺹ ،٨-٧ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩ.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻌﺒﺪ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﻁ١٩٩٧/ ٥ﻡ ﺹ  ،٩٦-٩٥ ،٨٤-٨٣ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﺑﺎﻃﻴﻞ ﺧﺼﻮﻣﻪ ،ﺍﻟﻌﻘـﺎﺩ ،ﺍﳍﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻣﺼﺮ١٩٩٩ ،ﻡ ،ﺹ .٢٤-٢٣
) (١٤ﺍﻧﻈﺮ :ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻟﻠﻐﺰﺍﱄ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩ .ﺕ ،ﺝ  ،٣ﺹ  ،٣٥٢ﻭﻋﻠﱠﻖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ .ﻭﺭﺍﺟﻊ :ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺒـﺎﺟﻰ ﰲ
ﺟﻮﺍﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﺍﻫﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻯ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ ،ﻣﺼـﺮ١٩٨٦ ،ﻡ ،ﺹ -٩٦ ،٩٤
.٩٧
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ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺕ  ٤١٥ﻫـ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳـــﻮﻝ :
»...ﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﳌﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻓﺈﱐ ﻻ ﺃﻏﲎ ﻋﻨﻜﻢ ﺷﻴﺌﺎ ،ﻻ ﺗﺄﺗﻮﱐ ﺑﺎﻷﻧﺴـﺎﺏ ﻭﻳـﺄﰐ ﻏﲑﻛـﻢ
ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ .ﻓﻤﻦ ﻗﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﱂ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﻪ ،ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺻﻮﺭﻛﻢ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻨﻈـﺮ
ﺇﱃ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ .ﻛﻠﻜﻢ ﻵﺩﻡ ﻭﺁﺩﻡ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺏ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺄﺳﻨﺎﻥ ﺍﳌﺸﻂ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ
ﻋﺠﻤﻲ ،ﻭﻻ ﻟﻌﺠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﰊ ،ﻭﻻ ﻷﲪﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺩ ،ﻭﻻ ﻷﺳﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﲪﺮ ﻓﻀـﻞ ﺇﻻ
ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻯ ،ﻓﺨﲑﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﺗﻘﻰ ﺍﷲ«).(١٥
ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺕ  ٣٨١ﻫـ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺑـﲔ ﺑـﲎ
ﺍﻟﺒﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ) ،(١٦ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﻔﺎﺿﻠﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﻀﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﲰﺎﻫـﺎ(،
ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺫﺍﺗﻪ .ﻓﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻔﻀـﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻒ ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ،ﻭﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺗﻠﻚ ﺳﻨﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ،ﻛﺎﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳋﻠﻖ ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ).(١٧
ﻼ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻪ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ ﻛﺜﲑﺓ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻗـﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳـﻮﻝ »:ﻛﻠﻜـﻢ ﺭﺍﻉ
ﻭﻳﻮﺭﺩ ﺗﺪﻟﻴ ﹰ

) (١٥ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ،ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺮ ،ﺑـﲑﻭﺕ
١٩٦٦ﻡ ،٥٥٣/٢ ،ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ )ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﱯ  ،ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻗﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ،ﻃﺒﻌﺔ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ١٩٨٢ ،ﻡ ،ﺝ  ،٥ﺹ  ،٤١١ﻭﰲ :ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ) ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒـﻞ( ،ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ
ﻭﺗﺄﻟﻴﻒ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎ ،ﻗﺎﻝ) :ﱂ ﺃﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻐﲑ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ،ﻭﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ ،ﻭﻗﺎﻝ :ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ،ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ
ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ( ،ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩ .ﺕ ،ﺝ  ،١٢ﺹ .٢٢٧
) (١٦ﺭﺍﺟﻊ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ .١٧٦-١٧٥
ﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻠﻌﺎﻣﺮﻱ ،ﺹ  ،٤٨ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﺑﺎﻃﻴﻞ ﺧﺼـﻮﻣﻪ،
) (١٧ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﺭ ﺎ ﺩ .ﻏﺮﺍﺏ ﻛﺘﺎ 
ﺹ ،١٥١-١٥٠ ،١١٤ﻭﻗﺎﺭﻥ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺍﳉﻠﻴﻨﺪ ،ﺩ .ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻴﺰﻳـﺪ ﺍﻟﻌﺠﻤـﻲ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﺩ .ﺕ ،ﺹ .١٥٢-١٤٨
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ﻭﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ ،(١٨)«...ﻭ»ﻟﻴﻠﲎ ﻣﻨﻜﻢ ﺃﻭﻟﻮ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﻰ ،ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻢ،
ﰒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻢ«).(١٩
ﻭﻗﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ،ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﻟﻸﻓـﺮﺍﺩ ﰲ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﲝﺴﺐ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻻ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ "ﳏﻨﺔ ﻋﻈﻤﻰ" ﺍﺑﺘﻠـﻰ
ﺎ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ،ﻓﺈﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺟﺎﺀ ﻣﻘ ِﺪﻣﹰﺎ ﳍﻢ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻧﻔﺮﺍﺟﺔ ﳍﺎ ،ﺇﺫ
ﺃﺳﻘﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻭ "ﺍﻟﺘﺴﺨﲑ ﻟﻠﻌﺒﻮﺩﻳﺔ" ،ﻭﺃﺯﺍﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﳊﺠﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻭﻃﻠـﺐ
ﺍﻟﺮﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ) .(٢٠ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﺇﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺻـﺎﱀ ﺍﺘﻤـﻊ
ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ  -ﻛﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻘﹰﺎ ﻓﻘـﻂ -
ﺗﻄﺒﻴ ﹰﻘﺎ ﺻﺎﺭ ﻣﺎ ﰲ ﺣﺮﻭﺏ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﱪ ﻗﻄﺒﲔ ﺣﻜﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻗﺖ ﺑﺰﻭﻍ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ،ﰒ
ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ).(٢١
)(١٨
)(١٩
)(٢٠

)(٢١

ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ /ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻤﻌﺔ /ﺑﺎﺏ  :١١ﺍﳉﻤﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﳌﺪﻥ ،ﺝ  ١ﺹ  ،٢١٥ﻃﺒﻌﺔ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ،ﺑﻌﻨـﻮﺍﻥ
)ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﺘﺔ :ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( ١٩٨١ﻡ .ﻭﻣﺴﻠﻢ /ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ /ﺑﺎﺏ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ،ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ،ﺝ  ،٢ﺹ
.١٤٥٩
ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ /ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ /ﺑﺎﺏ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻭﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ،..ﺝ ١ﺹ  ،٣٢٣ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ .ﻭﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﳍﻴﺜﻤـﻲ
ﰲ :ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ /..ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ /ﺑﺎﺏ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺝ  ٢ﺹ  ،٩٤ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،
ﺑﲑﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ ١٩٦٧ ،٢ﻡ.
ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ ،١٧٦ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ،ﺇﻗﺒﺎﻝ ،ﻭﺗﻮﻣﺎﺱ ﺃﺭﻧﻮﻟﺪ ﻣﺘﻔﻘﲔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺬﻛﺮ
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻄﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،..ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﰲ ﺇﻳـﺮﺍﻥ،
ﺗﺮﲨﺔ ﺩ .ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﺩ .ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻣﺼـﺮ ،ﻁ١٩٨٩ /١ﻡ ،ﺹ،٢٦
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺳﻜﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺭﺣﺒﻮﺍ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺍﻋﺘﻨﻘﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺪﺩ ﻋﻈﻴﻢ ﰲ ﲪﺎﺳﺔ ﻛﺒﲑﺓ؛ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ
ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﺩﺭﺍﺀ ﻭﺍﺣﺘﻘﺎﺭ ،ﻭﳌﺎ ﰲ ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻬﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﰲ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﺣﺮﺍﺭﺍ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ .ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺃﺭﻧﻮﻟﺪ ،ﺗﺮﲨﺔ ﺩ .ﺣﺴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻁ ١٩٧٠ /٣ﻡ ،ﺹ .٢٣٧
ﺭﺍﺟﻊ :ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ .٣٢٩ ،٣٢٧-٣٢٥/٢
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ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﺕ  ٤٤٠ﻫـ ﻓﲑﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻲ ﺃﻋﻈﻢ ﺣﺎﺟﺰ ﺗﻔﺎﺭﻕ ﺑﻪ ﺑـﻼ ﺩ
ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ )ﺍﳍﻨﺪ( ﺍﻹﺳﻼ ﻡ؛ ﻳﻘﻮﻝ ...»:ﺣﱴ ﺇﻥ ﳐﺎﻟﻔﺘﻨﺎ ﺇﻳﺎﻫﻢ )ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ( ﻭﺗﺴﻮﻳﺘﻨﺎ
ﺑﲔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻯ ،ﺃﻋﻈﻢ ﺍﳊﻮﺍﺋﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻹﺳﻼﻡ«).(٢٢
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﺭﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻳﺴﲑﺍﻥ ﰲ ﺍﲡﺎﻫﲔ ﻣﺘﻌﺎﻛﺴﲔ ،ﻓﻮﺟﻮﺩﻫﺎ
ﻫﻨﺎ ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺅﻫﺎ ﻫﻨﺎﻙ ،ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﺺ ﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺇﱃ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ
ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ).(٢٣
ﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧ ﹰﺔ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻧﻮﺭﺩ ﻗﻮﻝ )ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ(
ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻣﻠ ﹰﺔ»:ﻳﻮﻟﺪ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺃﺣـﺮﺍﺭﹰﺍ ﻣﺘﺴـﺎﻭﻳﻦ ﰲ
ﻼ ﻭﺿـﻤﲑﹰﺍ ،ﻭﻋﻠـﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣـﻞ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﺑﻌﻀـﹰﺎ
ﺍﳊﻘﻮﻕ) ،(٢٤ﻭﻗـﺪ ﻭﻫﺒـﻮﺍ ﻋﻘـ ﹰ
ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻹﺧﺎﺀ«) .(٢٥ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻵﻥ ﻧﻀﻊ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻧﻈﲑ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻮﺳﻴﺔ ،ﻛﻤـﺎ
ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﻭﺣﱴ ﻋﻨﺪ ﺃﻗﻄﺎﺏ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻷﻗﺪﻣﲔ).(٢٦
J ٢אא W
)(٢٢
)(٢٣
)(٢٤

)(٢٥
)(٢٦

ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ،ﻟﻠﺒﲑﻭﱐ ،ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺩ.ﺕ ،ﻧﺸﺮﺓ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻃﺒﻌﺔ ﳎﻠﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴـﺔ،
ﺣﻴﺪﺭ ﺃﺑﺎﺩ١٩٥٨ ،ﻡ ﺹ .٧٦
ﺭﺍﺟﻊ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ .١٧٧
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ "ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ " ﻋﻘﺐ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﻻ ﺗﺜﺮﻳﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻫﺬﻩ
ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﶈﺴﻮﺱ؛ ﺇﺫ ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻣﻊ ﺃﻥ ﳍﻤﺎ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ،ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺣﻖ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﳍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ،ﺑﻞ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻣـﻊ
ﻼ ﻋﻀﻮﻳﹰﺎ ﻋﻦ ﺫﺍﺎ ﻗﺒﻞ ﳓﻮ ﻋﺎﻣﲔ؟! ..ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻘـﻮﻕ
ﺃﻣﻪ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻨﻔﺼ ﹰ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ...ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ،ﺩ .ﻋﺼﻤﺖ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﳎﻠﺔ ﻣﻨﱪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ،ﺹ  ،٣٦ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﺹ .٤٨
ﻣﺜﻞ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﻭﺃﺭﺳﻄﻮ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﻃﺒﻘﺎﺕ ،ﺫﻫﺒﻴﺔ )ﺍﳊﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ
ﺍﳊﻜﺎﻡ( ،ﻭﻓﻀﻴﺔ )ﺍﳉﻨﺪ ﻭﺍﶈﺎﺭﺑﺔ( ﻭﳓﺎﺳﻴﺔ )ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻬﻦ( ،ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻨﺎﻁ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻫﻮ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ!! ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻮﺳﻄﻰ ﻭﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻌﻠﻴﺎ .ﺃﻣﺎ ﺃﺭﺳﻄﻮ ﻓﺮﺃﻯ ﺃﻥ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺤﻀﺮﻳﻦ

ﺺ
ﻻ ﻟﻠﱪﺍﺑﺮﺓ ﻭﺍﳍﻤﺠﻴﲔ ﻭﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ،ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺮﻕ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺧ 
ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﻋﺔ !! ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﰲ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺍﳉﻠﻴﻨﺪ ﻭﺩ.
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻴﺰﻳﺪ ﺍﻟﻌﺠﻤﻰ ،ﺹ ،١٥٨-١٥٣ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻋﻤﺮ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﳋﻄﻴﺐ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ ١٣٩٨ ،٢ﻫـ ١٩٧٨ -ﻡ ،ﺹ .٤٨-٤٣
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ﺃﺷﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺟﻌﻞ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺮﻳﻀﺔ
ﺴﻜﹸ ﻢ  ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﳎﺮﺩ ﺣﻖ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻴﻪ ،ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻘﺘﻠﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧﻔﹸ 
ﺱ ﺟﻤِﻴﻌﺎ ﻭ ﻣ ﻦ
ﺽ ﹶﻓ ﹶﻜﹶﺄﻧﻤﺎ ﹶﻗﺘ ﹶﻞ ﺍﻟﻨﺎ 
ﺲ ﹶﺃ ﻭ ﹶﻓﺴﺎ ٍﺩ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ﺭ ِ
 .٢٩ﻭﻗﺎﻝ  ﻣ ﻦ ﹶﻗﺘ ﹶﻞ ﻧ ﹾﻔﺴﺎ ِﺑ ﻐ ﻴ ِﺮ ﻧ ﹾﻔ ٍ
ﺱ ﺟﻤِﻴﻌﺎ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ  ،٣٢ﻓﻘﺘ ﹸﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻗﺘـ ﹶﻞ ﺫﻟـﻚ
ﹶﺃ ﺣﻴﺎﻫﺎ ﹶﻓ ﹶﻜﹶﺄﻧﻤﺎ ﹶﺃ ﺣﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎ 
ﺍﳊﺸﺪ "ﺍﻟﻼﺎﺋﻲ" ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮﺍ ﺃﻭ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺃﻭ ﺳﻴﻌﻴﺸﻮﻥ ،ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺫﻟﻚ ﻓـﻮﻕ
ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﺇﺫﻥ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ  -ﻗﻄ ﻌﺎ  -ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺣﻔﺎﻅ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺃﲰﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﻼ ﻋﻦ ﺍﻤﻮﻉ).(٢٧
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ/ﺍﻟﻔﺮﺩ ،ﻓﻀ ﹰ
ﻭﻻ ﻳﺴﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺇﻻ ﺑﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﺒﻪ ﻋﻤﺪﺍﹰ ،ﻓـﺈﻥ
ﺻﺎ ﳊﻖ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺃﺷﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ،ﻭﻫﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ،ﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﻘﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﺼﺎ 
"ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ" ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺯﺟﺮ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﳊﻴﺎﺓ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ﻭﺿـﻤﺎﻧﹰﺎ ﻻﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴـﻼﻡ
ﺹ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﺪﻯ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ  :ﻭﹶﻟﻜﹸ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ِﻘﺼﺎ ِ
ﺏ ﹶﻟ ﻌ ﱠﻠﻜﹸ ﻢ ﺗﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .١٧٩
ﺣﻴﺎﺓﹲ ﻳﺎﹸﺃ ﻭﻟِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄﹾﻟﺒﺎ ِ
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻫﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪﹰﺍ ،ﻣﻦ ﻣﲑﺍﺙ
ﺤﻘﹰﺎ ﻷﺣﺪﳘﺎ ،ﺑﻞ ﻻ ﻳﻘﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘ ِ
ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﻮﻋﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺳﺎﻟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﻐﻀﺐ ﺍﷲ ﻭﻟﻌﻨﺘﻪ ﻭﻋﺬﺍﺑﻪ ﺍﳌﻘﻴﻢ ﻭَ ﻣ ﻦ ﻳ ﹾﻘﺘ ﹾﻞ
ﺐ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ِﻪ ﻭﹶﻟ ﻌﻨﻪ ﻭﹶﺃ ﻋ ﺪ ﹶﻟﻪ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﻋﻈِﻴﻤﺎ
ﻀ 
ﺠﺰﺍ ﺅ ﻩ ﺟ ﻬﻨﻢ ﺧﺎِﻟﺪﺍ ﻓِﻴﻬﺎ ﻭ ﹶﻏ ِ
ﻣ ﺆ ِﻣﻨﺎ ﻣﺘ ﻌ ﻤﺪﺍ ﹶﻓ 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .٩٣
ﻭﱂ ﻳﺘﻮﻋﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﳝﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲟﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ،ﻓﻘﺪ ﺟﻌـﻞ ﻋﺬﺍﺑـﻪ ﰲ
ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﻹﺷﺮﺍﻙ ﺑﺎﷲ).(٢٨
) (٢٧ﻗﺎﺭﻥ :ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﻋﻼﻝ ﺳﻴﻨﺎﺻﺮ ،ﳎﻠﺔ ﻣﻨﱪ ﺍﳊـﻮﺍﺭ ،ﺹ  ،٢٦-٢٥ﻣﺮﺟـﻊ
ﺳﺎﺑﻖ.
) (٢٨ﺍﻧﻈﺮ :ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩ .ﻭﺍﰲ ،ﺹ  ،٢٥٧-٢٥٥ﻭﻗﺎﺭﻥ :ﺍﻟﻔﺼﻞ ،ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ،
ﺑﲑﻭﺕ ﺩ.ﺕ.٩٥/١ ،
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ﻭﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺽ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻷﺟﻠـﻬﺎ ﺍﳉﻬـﺎﺩ  -ﻛﺤـﺮﺏ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ  -ﻫﻮ ﺭﺩ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ،ﻭﻻ ﳜﻔﻲ ﻣـﺎ ﰲ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺮﻁ ﺣﺮﺹ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ).(٢٩
ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ  -ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ  -ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﻔﻞ ﺣﻖ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻟـﻨﻔﺲ ﻣـﻦ
ﺕ ِﺑ ﻐﻴـ ِﺮ ﻣـﺎ
ﲔ ﻭﺍﹾﻟ ﻤ ﺆ ِﻣﻨﺎ ِ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺮﺍﻩ ﻭﻋﺴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﺆﺫﹸﻭ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻤ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﺴﺒﻮﺍ ﹶﻓ ﹶﻘ ِﺪ ﺍ ﺣﺘ ﻤﻠﹸﻮﺍ ﺑ ﻬﺘﺎﻧﺎ ﻭِﺇﹾﺛﻤﺎ ﻣِﺒﻴﻨﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ  ،٥٨ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ»:ﺇﻥ ﺍﷲ ﻭﺿـﻊ
ﺍ ﹾﻛﺘ 
ﻋﻦ ﺃﻣﱵ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ«) ،(٣٠ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﳛﻔﻆ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﲟﺎ ﻳﻜﺴﺒﻪ ﺑﺴﻌﻴﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻣـﻦ ﻧﻌﻤﺘـﻬﺎ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﻭﺇﳕﺎ "ﻳﺄﻣﺮﻩ" ﻓﻀ ﹰ
ﻭﺯﻳﻨﺘﻬﺎ ،ﻭﺃﻣ ﺮﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺄﻣﺮﻩ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﳊﺮﻳـــﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ).(٣١
ﺕ ﻣﺎ ﹶﻛﺴـ ﺒﺘ ﻢ
ﺕ ﻣﺎ ﹶﺃ ﺣ ﱠﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻪ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ  .٨٧ﻭ ﺃﹶﻧ ِﻔﻘﹸﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﹶﻃﻴﺒﺎ ِ
ﺤ ﺮﻣﻮﺍ ﹶﻃﻴﺒﺎ ِ
 ﻻ ﺗ 
ﻭ ِﻣﻤﺎ ﹶﺃ ﺧ ﺮ ﺟﻨﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺽ
ﺱ ﹸﻛﻠﹸﻮﺍ ِﻣﻤﺎ ﻓِـﻲ ﺍﻟﹾـﹶﺄ ﺭ ِ
ﺽ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ  .٢٦٧ﻭﻳﺎﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎ 
ﺣﻼﻻ ﹶﻃﻴﺒﺎ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .١٦٨
ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻟﻴﻨﺎ ﺷﻄﺮ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ،ﻻ ﳒﺪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﺎﻳﲔ ﺣﺮﺻـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣﻴـﺎﺓ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻧﺪﺑﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻄﻴﺒﺎﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﻴﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺗﺒﻴﺢ ﳌـﻦ
ﻣ ﱠﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﱪﻡ ﲜﺴﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻋﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ ،ﺃﻥ ﳛﺮﻕ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳـﺆﺛﺮﻭﻥ
ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺘﺎ" :ﺑﻴﺶ ﻭﺷﻮﺩﺭ" ،ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﺮﺟﻮﺓ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻛﺄﻭﻗـﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺴﻮﻑ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﻳﻐﺮﻗﻪ ﰲ ﺮ " ﻛﻨﻚ " ﺍﳌﻘﺪﺱ ،ﻭﻳﺘﻮﱃ ﺇﻣﺴﺎﻛﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﱴ
) (٢٩ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ  ،١٤٧- ١٤٦ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﺩ .ﻏﺮﺍﺏ ،ﻟﻪ ،ﺹ .٤١
) (٣٠ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ /ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ  /ﺑﺎﺏ ﻃﻼﻕ ﺍﳌﻜﺮﻩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺳﻲ ،ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗـﻢ  ،٢٠٤٥ﺝ  ،١ﺹ  ،٦٥٩ﻃﺒﻌـﺔ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ .ﻭﺍﻟﻌﺠﻠﻮﱐ ﰲ :ﻛﺸﻒ ﺍﳋﻔﺎﺀ ،ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ،ﺭﻗﻢ  ،١٣٩٣ﺹ  ،٥٢٢ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠـﻰ ﻃﺒﻌـﻪ
ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﻼﺵ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺩ .ﺕ .ﻭﺭﺍﺟﻊ :ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  -ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺹ  ،٩٨ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩ .ﺍﻟﻌﺒﺪ ،ﺹ .٢٨٥ - ٢٨٢
) (٣١ﻗﺎﺭﻥ :ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﺑﺎﻃﻴﻞ ﺧﺼﻮﻣﻪ ،ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ،ﺹ .١١٦
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ﻳﻔﺎﺭﻕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﺃﻭ ﻳﺘﻮﱃ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻌﺪﻭﻥ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻭﻳﻠﻘـﻮﻥ
ﻼ ﻋﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ،ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ) .(٣٢ﻫﺬﺍ ﻓﻀ ﹰ
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻳﻼﻡ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﻘﺪ ﺃﻓﺎﺽ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ) .(٣٣ﻭﻫﻮ ﲰﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ
ﺩﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﳍﻨﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ؛ ﻓﺄﻫﻠﻬﺎ ﻃﻠﺒﹰﺎ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﳛﺮﺻﻮﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺰﻫـﺪ ﺍﳌﻔـﺮﻁ ،ﻭﺩﻭﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ،ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ ،ﻭﺇﻣﺎﺗﺔ ﻭﺇﺑﻄﺎﻝ ﻗـﻮﰐ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ،ﺍﻟﻠﺘﲔ ﳘﺎ  -ﻋﻨﺪﻫﻢ  -ﺃﻋﺪﻯ ﻋﺪﻭ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﳘﺎ ﻳﺆﺩﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﻵﻻﻡ
ﻭﺍﻵﺛﺎﻡ ،ﻭﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺴﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ،ﻭﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﻼ ﹼﺫ ﻫﻲ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﺁﻻﻡ ،ﻭﻳﻨﻘﻞ
ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺏ "ﺍﳉﻴﺘﺎ" ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻲ ﺍﳌﻘﺪﺱ ،ﻗﻮﻟﻪ" :ﻣﻦ ﺃﻣـﺎﺕ ﺷـﻬﻮﺗﻪ ﱂ ﻳﺘﺠـﺎﻭﺯ
ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻑ ﱂ ﳜﺘﺰ ﻭﱂ ﻳﺴﺘﺮﺫﻝ").(٣٤
ﻭﻳﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱰﻋﺔ ﺑﺸﺒﻴﻬﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺭﻫﺒﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ).(٣٥

)(٣٢

)(٣٣
)(٣٤

)(٣٥

ﺍﻧﻈﺮ :ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺹ ،٤٨٠ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﺑﲔ ﺻﻨﻴﻊ ﺍﳍﻨﺎﺩﻛﺔ ﻫﺬﺍ ،ﻭﺻﻨﻴﻊ ﻗﻮﻡ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻀﺮﺑﻮﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﻢ ﺑﺄﺳﻴﺎﻓﻬﻢ ﻭﻳﻠﻘﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﻳﺄﳌﻮﻥ ﻤﺎ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﻮﻡ
ﻳﺴﻤﻮﻥ "ﻋﺒﺪﺓ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ"  -ﻫﻜﺬﺍ  ،-ﻭﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﺃﻥ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻵﻥ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻭﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﻣﺼﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻻﺳﻢ!! ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻓﻌﺎﳍﺎ ﻭﻃﻘﻮﺳﻬﺎ ﻻ
ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺒﻠﻎ ﺃﻓﻌﺎﻝ "ﻋﺒﺪﺓ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ" ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﲔ ،ﺇﻻ ﺃﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻭﻗﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺎ.
ﻼ ﻣﻄﻮ ﹰﻻ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﳋﻼﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺻﻔﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺆﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻣـﺎ ﻟﻠﻬﻨـﺪ،
ﺧﺼﺺ ﻓﺼ ﹰ
ﺹ .٦٧ -٥١
ﺭﺍﺟﻊ :ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺹ  ،٥٩ ،٥٧ -٥٥ ،٥٣ﻭﻗﺎﺭﻥ :ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺸﺮﻗﻰ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﺟﻮﻥ ﻛﻮﻟﺮ ،ﺗﺮﲨـﺔ ﻛﺎﻣـﻞ
ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﲔ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩ .ﺇﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ،ﻋﺎﱂ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﺪﺩ  ،١٩٩ﻳﻮﻟﻴـﻮ ١٩٩٥ﻡ ،ﺹ - ١٠٢
 ،١٠٧ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ،ﲢﺮﻳﺮ ﺟﻴﻔﺮﻱ ﺑﺎﺭﻧﺪﺭ ،ﺗﺮﲨﺔ ﺩ .ﺇﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩ .ﻋﺒـﺪ
ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻣﻜﺎﻭﻱ  ،ﻋﺎﱂ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﺪﺩ ١٤١٣ ،١٧٣ﻫـ ١٩٩٣ -ﻡ ،ﺹ .١٦٥
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻕ ﺭﻳﺘﺮ :ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺎﺗﺎﳒﻞ ﻷﰉ ﺍﻟﺮﳛﺎﻥ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ،ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻨﺘﻘﻰ ﻣـﻦ ﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺸـﺮﻗﲔ،
ﺩ .ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻨﺠﺪ ،ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻣﺼﺮ١٩٥٥ ،ﻡ ،ﺹ .٧١
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ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻮﺭﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺑﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﲔ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻹﺻـﺮ ﻋﻠـﻰ
ﺴﺎﻙ ﺍﳍﻨـﺪ ﻳﻨﺘـﻬﺠﻮﻥ ﺇﺣـﺮﺍﻕ ﺃﺟﺴـﺎﺩﻫﻢ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻓﻨ 
ﻭﺇﻏﺮﺍﻗﻬﺎ ،ﻭﺇﻫﻼﻛﻬﺎ ﺑﺎﻹﻣﺴﺎﻙ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ،ﻭﺭﻫﺎﺑﲔ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺠﺮﺍﻥ ﺍﳌﻨـﺎﻛﺢ،
ﻭﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺍﻣﻊ ،ﻭﺗﺮﻙ ﻃﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺯﻕ ،ﻭﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﺼ ﺪﻳﻘﲔ ﺍﳌﺎﻧﻮﻳﺔ ﲢﻤﻞ ﺃﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻮﺟﺎﺀ ﻭﺍﳋﺼﺎﺀ ،ﰒ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻌﻘﺒﺎ" :ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻌﺒﺎﺩﻩ ﲪﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﻧﻔﺲ،
ﳌﺎ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺻﻨﻌﺔ ﻟﺒﻮﺱ ﳍﻢ ﻟﺘﺤﺼﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺄﺳﻬﻢ ،ﻭﳌﺎ ﺟﻌﻞ ﳍﻢ ﺳﺮﺍﺑﻴﻞ ﺗﻘﻴﻬﻢ ﺍﳊﺮ ،ﻭﳌـﺎ
ﻫﺪﺍﻫﻢ ﻟﺼﻨﻮﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﲑ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻟﻴﺴﺘﺸﻔﻮﺍ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﳌﻌﺘﺮﻳﺔ«).(٣٦
ﺇﻥ ﺃﺣﻖ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺑﻄﻮﻝ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻭﺍﻟﻠﲔ ،ﻟﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻃﺒﺎﺋﻌﻬﻢ ،ﻭﻛﻞ ﺩﻳﻦ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﻼﻙ ﺍﳊﺮﺙ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ ،ﺃﻣـﺎ
ﻭﺳﻄﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻷﺣﻖ ﺑﻄﻮﻝ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ،ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺅﻡ ﻣـﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺣﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ "ﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻪ" ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ).(٣٧
ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺧﻠﺺ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ،ﺣﲔ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﲝﻖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺰﻳﻨﺘﻬﺎ
ﺠ ٍﺪ ﻭﻛﹸﻠﹸﻮﺍ
ﺴِ
ﻭﻃﻴﺒﺎﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻘﺘﲑ ﻭﻻ ﺗﺒﺬﻳﺮ -ﻳﺎﺑﻨِﻲ ﺁ ﺩ ﻡ ﺧﺬﹸﻭﺍ ﺯِﻳﻨﺘﻜﹸ ﻢ ِﻋ ﻨ ﺪ ﹸﻛ ﱢﻞ ﻣ 
ﺴ ِﺮﻓﹸﻮﺍ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ  - ٣١ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ" :ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺍ ﺷ ﺮﺑﻮﺍ ﻭﻻ ﺗ 
ﱂ ﻳﺘﻌﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺩﻳﺎﻥ ﻛﺜﲑﺓ ﺃﻥ ﺗﻨﻬﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻥ
ﲡﻌﻞ ﺯﻫﺪﻩ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺷﺮﻃﹰﺎ ﳊﻈﻮﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ").(٣٨
 -٣ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﺼﻨﻜﹸ ﻢ ﻣِـ ﻦ
ﺤِ
ﺱ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻟﺘ 
ﺻﻨ ﻌ ﹶﺔ ﹶﻟﺒﻮ ٍ
) (٣٦ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺹ  ،١٣٨ -١٣٧ﻭﻫﻮ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﻵﻳﺘﲔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺘﲔ  ﻭ ﻋﱠﻠ ﻤﻨﺎ ﻩ 
ﺤ ﺮ ﻭ ﺳﺮﺍﺑِﻴ ﹶﻞ ﺗﻘِﻴ ﹸﻜ ﻢ ﺑ ﹾﺄ ﺳ ﹸﻜ ﻢ( ﺍﻟﻨﺤﻞ .٨١
ﺑ ﹾﺄ ِﺳ ﹸﻜ ﻢ  ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ  ،٨٠ﻭ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﺳﺮﺍﺑِﻴ ﹶﻞ ﺗﻘِﻴ ﹸﻜ ﻢ ﺍﹾﻟ 
) (٣٧ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .١٥٠-١٤٩ ،١٣٧
) (٣٨ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ :ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﺑﺎﻃﻴﻞ ﺧﺼﻮﻣﻪ ،ﺹ .١١٦
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@

"ﺍﳊﺮﻳﺔ" ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺎﻡ ﻭﺷﺎﻣﻞ ،ﻭﳍﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ،ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﲢﺘﻬﺎ ﺣﺮﻳـﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴـﺔ
ﻛﺜﲑﺓ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،ﻭﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ،
ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ..ﺍﱁ ،ﻭﳜﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ؛
ﺱ
ﻓﻌﻠﻰ ﺣﲔ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻫﻜﺬﺍ) ،(٣٩ﻳﱰﻉ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﳓﻮ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﺎ ٍ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﺋﻖ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﻭﺍﳌﺘﻤﺎﺛﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺭﺍﺑﻂ ﻣﺎ)،(٤٠
ﻭ ﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻫﻮ ﺍﻷﺩﻕ .ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺭﻏﻢ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺏ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻨـﻬﺎ ﻣـﺎ
ﻳﺘﺼﺪﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﲨﻴ ﻌﺎ ،ﻛﺎﳊﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،
ﻭﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﺳﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻀـﻴﺔ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ).(٤١
א W
ﺃﺭﺳﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺒﺪﹰﺃ ،ﻗﻠﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ "ﺣﺮﻳﺔ
ﻼ  -ﻭﰲ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ" ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ  -ﻧﺼﹰﺎ ﻻ ﺗـﺄﻭﻳ ﹰ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺮ ﺳﺨ ﹰﺔ ﻟﻪ ﰲ ﻋﻘﻞ ﻭﻗﻠﺐ ﻭﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺴﻠﻢ ،ﳏ ﺪﺩ ﹰﺓ ﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ،
ﻼ :ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺒﺔ ،ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ،
) (٣٩ﺭﺍﺟﻊ ﻣﺜ ﹰ
ﻣﺼﺮ ،ﻋﺪﺩ  ،١١٧ﻓﱪﺍﻳﺮ ١٩٧١ﻡ ،ﺹ .٧١ - ٥٦
ﻼ :ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩ .ﻭﺍﰲ ،ﺹ  ،٢٥٠ - ١٩٥ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  -ﺍﻟﻌـﺎﳌﻲ ﳊﻘـﻮﻕ
) (٤٠ﺭﺍﺟﻊ ﻣﺜ ﹰ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺹ  ٩٥ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
) (٤١ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﳌﺎﻭﺭﺍﺋﻰ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻭﺧﻼﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،ﻓﺒﲔ
ﺭﺍ ٍﺀ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀﻫﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﱪﻱ ﰲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻻ ﳜﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﳛﺪﺛﻬﺎ ،ﻭﺑﲔ ﻣﺜﺒﺖ ﳍﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺮ ﰲ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ
ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﻛﺴﺒﻬﺎ ﻭﺇﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ،ﻭﺑﲔ ﻣﻦ ﺍﲣﺬ ﻣﻮﻗﻔﹰﺎ ﻭﺳﻄﹰﺎ )ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ( ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﳉﱪﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ،ﻓﻘـﺎﻝ
ﻼ ﻋﻦ ﺍﳉﱪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻟﻴﺔ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﳛﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻜﻒ ﻣـﻦ
ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺒﻌﺪ ﻗﻠﻴ ﹰ
ﻏﻠﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ ...ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﻭﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﻘﺎﻡ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺪﺭﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻻﺑﺪ ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﻭﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺍﷲ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻋﻤﺎﺭﺎ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺮﻳﺔ.
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@ òîìaë@òîë†äaë@âý⁄a@´i@òã‰bÔß@òa‰…@M@æbí…þa@¿@æbã⁄a@ÖìÔy

ﺗﺼﻮﺭﻩ ﻭﻧﻈﺮﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ،ﰲ ﺣﺮﺑـﻪ ﻣﻌـﻪ ﺃﻭ ﰲ
ﻼ ﻻ ﺣﺼ ﺮﺍ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ:
ﺳﻠﻤﻪ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﲤﺜﻴ ﹰ
-

ﻭﺟﻮﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﹶﺎ ﺇِﻛﺮﺍ ﻩ ﰲ ﺍﻟـﺪﻳ ِﻦ ﺍﻟﺒﻘـﺮﺓ
).(٤٢
٢٥٦

-

ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﺷﺎ َﺀ ﹶﻓ ﹾﻠﻴ ﺆ ِﻣ ﻦ ﻭ ﻣ ﻦ ﺷﺎ َﺀ ﹶﻓ ﹾﻠﻴ ﹾﻜ ﹸﻔ ﺮ ﺍﻟﻜﻬﻒ .٢٩

-

ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻪ ﺭﺑﻨﺎ ﻭ ﺭﺑﻜﹸ ﻢ ﹶﻟﻨﺎ ﹶﺃ ﻋﻤﺎﹸﻟﻨـﺎ ﻭﹶﻟﻜﹸـ ﻢ
ﹶﺃ ﻋﻤﺎﹸﻟ ﹸﻜ ﻢ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ .١٥

-

ﺑﻞ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﳍﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﺩِﻳﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭِﻟ ﻲ ﺩِﻳ ِﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ  .٦ﻭﻟِﻲ ﻋ ﻤﻠِـﻲ
ﻭﹶﻟﻜﹸ ﻢ ﻋ ﻤﻠﹸﻜﹸ ﻢ ﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﺑﺮِﻳﺌﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣﻤﺎ ﹶﺃ ﻋ ﻤﻞﹸ ﻭﹶﺃﻧﺎ ﺑﺮِﻱﺀٌ ِﻣﻤﺎ ﺗ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻳﻮﻧﺲ .٤١

ﻭﳑﺎ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  -ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ -ﰲ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺇﻛﺮﺍﻫﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ  -ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺣﻘﹰﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ،ﺃﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﹰﺎ
ﻣﻦ ﳎﺮﺩ "ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ" ﻭ "ﺍﻟﻨﺒﻞ" ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺭﻓﺾ ﺇﻳﺬﺍﺀ ﻭﺟﺪﺍﻧﻪ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﺮ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ
ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ "ﺑﺪﺍﻫﺔ ﺍﳌﻨﻄﻖ" ﻭ "ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ" ،ﻓﺎﶈﺎﻝ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻼ ﺇﱃ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻟ ﹲﻎ ﺩﺭﺟ ﹶﺔ
ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺳﺒﻴ ﹰ
ﺍﻟﻴﻘﲔ .ﻗﺪ ﻳﺜﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ "ﻧﻔﺎﻗﹰﺎ ﻭﻣﻨﺎﻓﻘﲔ" ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺜﻤﺮ ﺇﳝﺎﻧﹰﺎ ﻭﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻭﻋﻠﻰ
ﺃﻱ ﻭﺟﻪ .ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺧﱪﺓ ﻣﺴﲑﺗﻪ ﺍﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺫﺍﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻜﺮ
) (٤٢ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ» :ﺃﻱ ﻻ ﺗﻜﺮﻫﻮﺍ ﺃﺣﺪﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﲔ ﻭﺍﺿﺢ ﺟﻠﻲ
ﺩﻻﺋﻠﻪ ﻭﺑﺮﺍﻫﻴﻨﻪ ،ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻪ ...ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻜﺮﻫﹰﺎ
ﻣﻘﺴﻮﺭﹰﺍ« ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ١٤٠٣ ،ﻫـ١٩٨٣ -ﻡ ،٣١٠/١ ،ﻭﳑﺎ ﳚﺪﺭ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ
ﻛﺜﲑ ﻳﻮﺭﺩ  -ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﻭﺍﳌﺮﻭﻱ  -ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﻣﻨﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ
ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺩﻳﻦ ﻣﺎ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻗﺼﺘﻬﻢ ،ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻛﺎﻥ
ﻣﻦ ﺍﻵﺑـﺎﺀ ﺭﻋﺎﻳـ ﹰﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺼﻮﺭﻭﺍ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺭﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺍﻟﻘﺴﺮ ،ﻧﻔﺴﻪ .٣١١- ٣١٠/١
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ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ،ﺃﻛﺪﺍ ﻭﻳﺆﻛﺪﺍﻥ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ "ﺻﺐ" ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺞ ﻣﻔﺮﺩ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ
ﻣﺎ ﳚﺘﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻴﻪ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻭﻓﻴﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰﻭﻥ ﻭﻳﺘﻤﺎﻳﺰﻭﻥ ،ﻓﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺇﺫﻥ ﻗﺴﺮ
ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﺎﻛﻢ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﺇﳍﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺣﺎﻛﻤﺔ  ﻭﹶﻟ ﻮ ﺷﺎ َﺀ
ﻚ
ﻚ ﻭِﻟ ﹶﺬِﻟ 
ﲔ  ﺇِﻻ ﻣ ﻦ ﺭ ِﺣ ﻢ ﺭﺑ 
ﺭﺑ 
ﺨﺘ ِﻠ ِﻔ 
ﺱ ﺃﹸ ﻣ ﹰﺔ ﻭﺍ ِﺣ ﺪ ﹰﺓ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺰﺍﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻣ 
ﺠ ﻌ ﹶﻞ ﺍﻟﻨﺎ 
ﻚ ﹶﻟ 
ﺧ ﹶﻠ ﹶﻘﻬ ﻢ ﻫﻮﺩ  .١١٩-١١٨ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ،ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ "ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ" ﻭﻫﻮ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﻪ ،ﻛﺒﺪﺍﻫﺔ
ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪﻭﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ).(٤٣
ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﺋﻤﹰﺎ ﻭﻧﺎﻓﺬﹰﺍ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﱪ ﺗﺎﺭﳜﻬﻢ ﺍﻟـﺪﻳﲏ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ،ﺑﻞ ﺍﲣﺬ ﺃﺑﻌﺎﺩﹰﺍ ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺁﻓﺎﻗﹰﺎ ﺃﺭﺣﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲤﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ،ﻭﻭﺍﺟﻪ
ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺃﺩﻳﺎﻧﹰﺎ ﻗﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻦ ﺎ ﰲ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻭﺧﻠﻔﺎﺋﻪ،
ﻓﺄﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ "ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ" ﻭ»ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ« ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻳﺎ ﹶﻥ )ﳎﻮﺳﹰﺎ
ﻭﺯﺭﺍﺩﺷﺘﻴﲔ ﻭﻏﲑﻫﻢ( ﻭﺍﻋﺘﱪﻭﻫﺎ ﺩﻳﺎﻧﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟـﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺷـﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺑﻴﲔ،
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺳﺦ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻓﻜﺮﹰﺍ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﹰﺎ ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺷﻮﺍﻫﺪﻩ ﳑﺜﻠ ﹰﺔ ﰲ ﺑﻘﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟـﺪﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ ،ﺁﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺋﻌﻬﻢ ﻭﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ).(٤٤
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﺪ ﺃﻗﺮﻭﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﺷﻌﺒﹰﺎ
ﻣﺴﻠﻤﹰﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ).(٤٥
) (٤٣ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺍﳋﺒﻴﺚ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ ،ﺹ  ،٤٨- ٤٧ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻭﻗـﺎﺭﻥ :ﺍﻹﳝـﺎﻥ
ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﺩ .ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻯ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ١٩٨٥ ،١٢ﻡ ﺹ .٢٣-١٩
) (٤٤ﺍﻧﻈﺮ:ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺍﳋﺒﻴﺚ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺹ  ٥٠ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳـﻼﻡ ،ﺩ .ﻭﺍﰲ ﺹ ،٢٢١- ٢٢٠
ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺮﻕ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺃﺭﻧﻮﻟﺪ ،ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺟﺪﺍﹰ ،ﻣﻨـﻬﺎ :ﺹ -٧٤ ،٦٧ ،٣٠- ٢٧
 ،١٥٧ ،٧٥ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﲪﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ،ﺩ .ﺯﻗﺰﻭﻕ ،ﺹ .١٢٨-١٢٧
) (٤٥ﺩ .ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻯ :ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ ،ﻁ ١٩٩٢ ،٣ﺹ .١٩
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ﻭﰲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ،ﺗﺴـﲑ
ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ .ﻓﻠﻘﺪ ﺣﻔﻞ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﲝﻤﻼﺕ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺍﻟﻘﺴﺮ ﻟﻶﺧﺮ/ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻴﺤﻲ ،ﺑـﺄﻥ
ﻳﻨﺴﻠﺦ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻳﻨﺨﺮﻁ ﰲ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﺍﳋﻼﺹ  -ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ -ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻋﻬـﺪ ﺿـﻌﻔﻬﺎ
ﻭﺍﺿﻄﻬﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﲔ ﻭﺑﺪﺃ ﻋﻬﺪ ﻗﻮﺎ ﺑﺘﻨﺼﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ ،ﺍﺑﺘـ ِﺪﺉ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺃﻛﱪ ﺍﳊﻤﻼﺕ ﺇﱃ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻹﺟﺒﺎﺭﻫﻢ ﺑـﺎﻟﻌﻨﻒ ﻭﺻـﻨﻮﻑ ﺍﻟﻘﺴـﻮﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺃﺩﻳﺎﻢ.
ﻭﻗﺪ ﺃﻭﱃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺕ  ٤٥٦ﻫـ ﻋﻨﺎﻳﺘـﻬﻤﺎ ﺑﺘﺘﺒـﻊ ﺗﻔﺎﺻـﻴﻞ
ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﰲ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻋﻦ ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ "ﺃﺟﱪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼـﺮﺍﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ") .(٤٦ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ ﻗﺼﺪ ﺻﺎﺑﺌﺔ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎ:
"ﻓﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﻒ ،ﻭﻫﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﺮﺏ ﰲ ﺍﳉﺒﺎﻝ ،ﻓﻄﻠﺒﻬﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ") ،(٤٧ﻛﻤﺎ ﻇﻞ ﻣﺸﻐﻮ ﹰﻻ
ﺑﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﻈﻢ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﲬﺴﲔ ﺳﻨﺔ ،ﺣﱴ ﺗﺄﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﲤﻜﻦ ،ﺑﻞ ﺃﻭﺻﻰ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻥ
ﻳﺴﲑﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻪ ،ﻭﺳﺎﺭﻭﺍ).(٤٨
ﻭﻳﺒﲔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺃﻥ "ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻭﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺴﻒ" ﺍﺑﺘﺪﺉ ﺑﻪ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﹰﺎ ،ﺑﻞ
ﺯﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺛﻐﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻡ )ﺍﳌﺼﻴﺼـﺔ
ﻭﻃﺮﺳﻮﺱ ﻭﻋﲔ ﺫﺭﺑﻪ( ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺷﻮﺍﻃﺌﻬﺎ  -ﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ -ﻭﺟـﺰﺭ )
ﻛﺮﻳﺖ ﻭﻗﱪﺹ ﻭﺃﺭﻭﺍﺩ ( ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﺛﻐﻮﺭ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺛﻐﻮﺭ ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ،
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ» ...ﻭﻣﺎ ﻳﻜﺜﺮ ﺇﺣﺼﺎﺅﻩ ﻭﻣﺎ ﻗﺪ ﻗﺪﺭﻩ ﺃﻫﻞ ﺍﳋﱪﺓ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﺃﻟﻒ
ﻓﺮﺳﺦ ﻣﻨﺎﺋﺮ ﻭﻋﻤﺎﺭﺗﻪ ﻣﺘﺼﻠﺔ ،ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﱯ ﻭﺍﻷﺳﺮ ﳓﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺃﻟﻒ ﺇﻧﺴﺎﻥ ،ﻻ ﻳﻘـﺮﻭﻥ
) (٤٦ﺍﻟﻔﺼﻞ ٨٧/٢ ،ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
) (٤٧ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ.١٦٢/١ ،
) (٤٨ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.١٦٣/١ ،
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ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺑﻞ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﻛﺮﻫﹰﺎ ﺑﺎﻟﺮﻫﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻒ ...ﻭﻗ ﹼﻞ ﻣِﺼ ﺮ ﻣـﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻭﺛﻐﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻐﻮﺭ ،ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺩﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻭﻧﺰﻟﻮﺍ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﳌﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻭﺭﻋﻮﺍ ﺯﺭﻭﻋﻬﻢ ﻭﺣﺼﺮﻭﻫﻢ ﻭﻣﻨﻌﻮﻫﻢ ﺍﻷﻗﻮﺍﺕ ﺣﱴ ﺃﻛﻠﻮﺍ ﺍﻟﻜـﻼﺏ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺎﻧﲑ ﻭﺍﳌﻴﺘﺔ ﻭﻗﺘﻠﻮﻫﻢ ﺟﻮﻋﹰﺎ ﻭﻋﻄﺸﹰﺎ ،ﻭﻗﺘﻠﻮﺍ ﻣﻘﺎﺗﻠﺘـﻬﻢ ﻭﺳـﺒﻮﺍ ﺫﺭﻳﺘـﻬﻢ ﻭﻗـﺎﺩﻭﻫﻢ
ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﻞ ﻭﺍﳊﺒﺎﻝ ﻭﺃﻧﺰﻟﻮﺍ ﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﻳﻄﻮﻝ ﺷﺮﺣﻪ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻣـﻦ ﺃﻭﻟـﻪ ﺇﱃ
ﺁﺧﺮﻩ").(٤٩
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺴﺘﻨﺪﹰﺍ  -ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻭﺍﺿـﺢ  -ﺇﱃ
ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻘﺮ ﺭﺍ ﺍﳉﺰﻡ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺄﻥ" :ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ
ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ )ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ( ...ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﻒ ﻣﺬ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳـﺔ،
ﻭﻣﺎ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺳﻴﻒ ﲪﻞ ﺑﺒﺎﻃﻞ ﺇﻻ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ").(٥٠
ﻭﻧﻀﻴﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻕ ﺍﻟﺴﲑ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺃﺭﻧﻮﻟﺪ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ،ﺗﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﳊﺼﺮ ،ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺃﺑﺸﻊ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻟﻶﺧﺮ ﰲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﱵ ﺩﺧﻠﺘﻬﺎ؛ ﻓﻔﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﺍﳌﻮﻃﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻧﻔﻮﺫﹰﺍ ﻟﻠﻤﺴـﻴﺤﻴﺔ  -ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ
ﺍﳌﺜﺎﻝ :ﻓﺮﺽ ﺷﺎﺭﳌﺎﻥ ﻋﺎﻡ ٧٧٧ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺴﻮﻧﻴﲔ ،ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﲝﺪ ﺍﻟﺴـﻴﻒ ،ﻭﺍﺳﺘﺄﺻـﻞ
) (٤٩ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.١٨٣- ١٨٢/١ ،
) (٥٠ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  ،.١٨٦-١٨٥/١ﻭﻧﻔﺴﻪ  ،١٩٠/١ﻭﻳﻮﻇﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﳌﺴﻴﺤﻲ ﰲ
ﻧﻘﺪ ﺍﻋﺘﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺷﺒﻬﺘﻬﻢ ﰲ ﲪﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ،ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲪﻠﻮﻩ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﻗﻬﺮﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ
ﰲ ﺩﻳﻨﻬﻢ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻨﺴﺒﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ،ﻭﻫﺬﻩ "ﻣﺴﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ" ﻋﺎﰿ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ،ﻭﻫﻰ ﻣﺎ
ﺗﺴﻤﻰ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑـ " ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ " ﻭﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻳﱪﺭ ﺃﻓﻌﺎﳍﺎ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺎ ،ﻭﻳﺘﻠﺨﺺ ﰲ
ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻴﻮﺎ ﻭﻧﻘﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﺭﻏﺒﺎﺎ ﺍﳌﺴﺘﻜﺮﻫﺔ ﻭﳐﺎﻭﻓﻬﺎ ﺍﳌﻜﺒﻮﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻔﺲ ،ﻫﺮﺑﹰﺎ ﻣﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺎ ﻭﺍﻃﺮﺍﺣﹰﺎ ﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﲣﻔﻴﻔﹰﺎ ﳌﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻭﺧﺠﻞ ﺃﻭ ﻗﻠﻖ ﻭﺫﻧﺐ ..ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﳌﻌﺠﻢ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺹ .١٣
ﻭﻗﺪ ﻭﻇﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱰﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ ،ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺜﲑﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ
ﻭﺍﳌﺒﺸﺮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻠﺴﻴﻒ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻣﻘﺮﺭ ﻋﱪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ .ﺭﺍﺟﻊ
ﻼ :ﺩ .ﺷﻮﻗﻲ ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ :ﺃﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ﻭﺍﳌﺒﺸﺮﻳﻦ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺜ ﹰ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ١٩٩١ ،ﻡ.
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ﺍﳌﻠﻚ  Knutﰲ ﺍﻟﺪﺍﳕﺮﻙ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺃﺧﻀﻊ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﻐﻠﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬـﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﻴﺤﻲ ،ﻭﺃﺩﻯ "ﺇﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴـﻴﻒ  ،"Bretheren of The Swordﰲ ﺭﻭﺳـﻴﺎ
ﺩﻭﺭﻫﻢ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻓﺮﺿﻮﻫﺎ ﻓﺮﺿﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ "ﻟﻴﻔﻮﻧﻴﺎ" ،ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺴـﻢ
ﺍﳉﻨﻮﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻠﻚ "ﺃﻭﻻﻑ ﺗﺮﺍﳚﻔﻴﺴﻮﻥ" ،ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺬﺑﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﰉ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ
ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻘﻄﻴﻊ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻭﺃﺭﺟﻠﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻨﻔﻴﻬﻢ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪﻫﻢ" :ﻭﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﺸ ﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ
ﺑﻼﺩﻩ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ").(٥١
ﻭﰲ ﺍﺮ ﺃﺭﻏﻢ ﺍﳌﻠﻚ ﺷﺎﺭﻝ ﺭﻭﺑﺮﺕ ١٣٤٠ﻡ ﲨﻴﻊ ﺭﻋﺎﻳﺎﻩ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻨﻘﻮﺍ
ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﺍ ﺑﻼﺩﻩ) .(٥٢ﻭﰲ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺃﺻﺪﺭ ﻓﻼﺩﳝﲑ ٩٨٨ﻡ ﻣﻨﺬ ﺩﺧـﻞ ﺍﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ
ﻣﺮﺳﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺄﻥ ﻳﺬﻋﻦ ﺍﻟﺮﻭﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﺎﺩ ﹰﺓ ﻭﻋﺒﻴ ﺪﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﻓﻘﺮﺍﺀ ،ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺪ ﻭﻓﻖ ﻃﻘـﻮﺱ
ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ،ﻭﱂ ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺇﻻ ﲟﺮﺳﻮﻡ ﺻﺪﺭ ﻋﺎﻡ ١٩٠٥ﻡ).(٥٣
ﻭﰲ ﺳﻨﺔ ١٧٠٣ﻡ ﲨﻊ ﺍﻷﺳﻘﻒ!! ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﺑﻴﺘﺮﻭﻓﺘﺶ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﺒـﻞ ﺍﻷﺳـﻮﺩ
ﺑﺎﻟﺒﻠﻘﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﻌﻠﻨﹰﺎ ﳍﻢ ﺃﻥ ﺧﻼﺹ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻭﺩﻳﻨﻬﻢ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﺴـﻠﻤﲔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺑﲔ ﻇﻬﺮﺍﻧﻴﻬﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺘﻴﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺑﻮﺍ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ ﻣـﻦ
ﻣﺴﻠﻤﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ،ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﳌﻴﻼﺩ).(٥٤
ﻭﻻ ﲣﻔﻲ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻓﺮﺩﻳﻨﺎﻧﺪﻭ ﺇﻳﺰﺍﺑﻴﻼ ،ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺳﻨﺔ ١٥٠٢ﻡ
ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻃﺮﺩ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺣﻮﳍـﺎ ،ﺇﺫﺍ ﱂ

)(٥١
)(٥٢
)(٥٣
)(٥٤

ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺹ .٣٢- ٣٠
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .٢٢٣
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .٢٧٦- ٢٧٥
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ  .٢٢٦ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ.
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ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺪ ،ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺬﻫﺒﻮﺍ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺆﺩﻯ ﻢ ﺇﱃ ﺑﻼﺩ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ
ﻓﺠﺰﺍﺅﻩ ﺍﻟﻘﺘﻞ).(٥٥
ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳊﺒﺸﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻰ ﻣﻠﻜﻬﺎ )ﺳﻴﻒ ﺃﺭﻋﺪ ١٣٧٠-١٣٤٢ﻡ( ،ﺑﺈﻋﺪﺍﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﰉ
ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻭ ﻧﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻣﺜﻞ ﺻﻨﻴﻌﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﳌﻠﻚ ﺟﻮﻥ ﲟﺴﻠﻤﻲ
ﺍﳊﺒﺸﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ١٨٧٨ﻡ ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ).(٥٦
ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺼﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻛﻘﺼﺪ ﻭﻏﺎﻳـﺔ
"ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻧﻘﻼﺑﻴﺔ" ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﺎﱂ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﻯ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ) .(٥٧ﺃﻱ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ
ﺑﺎﳌﺴﻴﺤﻴﺔ.
ﻭﺍﳊﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﻛﻠﺔ ﺣﱴ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﺬﺍ ،ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨـﺬ
ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﺭﲰﻴﹰﺎ ﳍﺎ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺭﺳﺨﺖ ﰲ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻼﻭﻋﻲ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﳌﻌﺎﺻﺮ "ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ" ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻛﻔﻜﺮﺓ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﱪﺭﺓ ،ﺇﺫ ﻳﻘﺮﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ "ﺍﳌـﺬﺍﲝﻲ" ﺣـﺪﻳﺜﹰﺎ
ﻳﺴﺘﻨﺪﻭﻥ ﰲ ﺗﱪﻳﺮ ﻋﻨﻔﻬﻢ ﻭﻗﺴﻮﻢ ﺿﺪ ﳐﺎﻟﻔﻴﻬﻢ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺣﻔﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻗﺪﳝﹰﺎ ﻣـﻦ
ﺗﻨﻜﻴﻞ ﻭﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﻭﺇﺑﺎﺩﺓ ،ﺿﺪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺪﻳﻦ ﺎ ،ﻭﻳﺮﻛﺰﻭﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺎ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺑﻮﻟﺲ( ﻭﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﺳﻄﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﻨﻒ ﺍﻹﺑـﺎﺩﻯ ﺍﳌـﻨﻈﻢ

) (٥٥ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺹ ،١٥٤ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺩ .ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ،ﺹ ،٨ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
) (٥٦ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺹ  ،١٤١ ،١٣٥ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺍﻟﻘﺴﺮ ﻗﺎﺻﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ،ﺑﻞ ﻛـﺎﻥ ﺑـﲔ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺫﺍﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﺍﳌﻠﻜﺎﻧﻴﲔ ﳌﺴﻴﺤﻴﻲ ﺃﻧﻄﺎﻛﻴﺔ ﻭﻟﻠﻴﻌﺎﻗﺒـﺔ ،ﻭﺍﻷﺭﻳﻮﺳـﻴﺔ ﰲ ﻣﺼـﺮ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ،ﻭﻗﺘﻠﻬﺎ ﻣﺎﺋﱵ ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻂ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،ﻭﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻻ ﳜﻔﻲ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎﺭﺉ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ...ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .١٢٢ ،٧٣-٧٢
) (٥٧ﺍﻧﻈﺮ ﺩ .ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ :ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺹ  ،٨٢ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
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ﺍﻟﺬﻱ ﳉﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﻳﻮﻥ ﺇﳕﺎ ﺍﺳﺘﻮﺣﺎﻩ ﺯﻋﻤﺎﺅﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌـﺪﺍﺭﺱ
ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ).(٥٨
ﺇﻥ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻗﺪﺭﻭﺍ ﻣﻦ "ﻗﺘﻠﺘﻬﻢ" ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻓﻘـﻂ،
ﺑﻨﺤﻮ ﺳﺒﻌﺔ ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﹰﺎ ،ﻭﺗﺘﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻓﺪﺍﺣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻨﺒﻬﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ
ﻼ ﺟﺪﹰﺍ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ).(٥٩
ﺳﻜﺎﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻛﺎﻥ ﺟﺰ ًﺀ ﺿﺌﻴ ﹰ
ﻼ ﻋﻤﻦ ﻗﺘﻠﺘﻬﻢ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺃﻭ ﺃﺣﺮﻗﺘﻬﻢ ﺃﺣﻴﺎﺀ ،ﺣﱴ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﻭﻃﺄﺓ ﻫـﺬﻩ
ﻓﻀ ﹰ
ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻬﺪ" :ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺴﻴﺤﻴﹰﺎ ﻭﳝﻮﺕ ﻋﻠـﻰ
ﻓﺮﺍﺷﻪ") .(٦٠ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻋﺴﺎﻩ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﲑ ﻣﺴﻴﺤﻲ!!
ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻄﻖ ﺃﺳﻴﻔﺔ ﺑﺼﻨﻮﻑ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴـﻞ
ﺍﻟﱵ ﻣﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺿﺪ ﳐﺎﻟﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻭﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌـﺎﱂ
ﺍﳌﻌﻤﻮﺭ ،ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﻳﺸﺎﺀ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻊ ﺑﻄﺎﺑﻊ "ﺗﺎﺭﳜﻲ" ،ﻷﻭﺭﺩ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ،ﺧﺼﻮﺻﹰﺎ ﻭﺃﻥ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜـﺜﲑ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻟﻌﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ،ﻭﻣﺎ
ﻫﺪﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
אאWאא W

) (٥٨ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .٧٩
) (٥٩ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .٨٥
) (٦٠ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .٨٤
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ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ،ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻀـﻤﻦ
ﻼ ﻋﻦ ﺃﺎ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻛﻤـﺎ ﺳـﻨﻌﺮﻑ،
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ،ﻓﻀ ﹰ
ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
J ١א W
ﺡ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺿﺮﻭﺏ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﳘﻨﺎ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺅﻫﺎ ،ﻭﺃﳘﻬﺎ
ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎ ٍ
ﻓﻴﻤﺎ ﳓﻦ ﺑﺴﺒﻴﻠﻪ ﺣﺮﻳﺘﺎﻥ:
J אא W
ﻁ ﰲ ﺻﻔﻮﻑ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﺃﻳـﺎ
ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﳑﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﲨﻠﺘﻬﺎ ،ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﹶﻬﺎ ﻭﺍﻻﳔﺮﺍ ﹶ
ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻳﺎﻧﺘﻪ ،ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﻭﺟﻨﺴﻪ ﻭﻟﻮﻧﻪ ،ﻭﻟﻘﺪ ﳋﺺ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ )ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺩﻕ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻋـﻦ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳍﻨﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ( ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ  -ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ  -ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻟﻴﺲ
ﲟﻄﻠﻖ ﳍﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﻣ ﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺐ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﺻﺒﺎ ﺇﱃ ﺩﻳﻨﻬﻢ" ) (٦١ﻭﺑــ "ﻣﻮﺟـﺐ
ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ" ،ﻻ ﳚﻴﺰ ﺍﳍﻨﻮﺩ ﳐﺎﻟﻄﺔ ﳐﺎﻟﻔﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻄﺔ ،ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ
ﻣﺼﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﳎﺎﻟﺴﺔ ،ﺃﻭ ﺣﱴ ﻣﺆﺍﻛﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﺑﺔ!! ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻢ ﻭﺻﻒ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻫﻢ ﺇﱃ ﺃﺑﻌـﺪ
ﻣﺪﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺋﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﳒﺲ" !!  -ﻫﻜـﺬﺍ  -ﻃﺒﻘـﺎ
ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ،ﺍﳋﺒﲑ ﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺪﻡ ﲡﻮﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ،ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﻟﻄـﺔ ،ﻷﺟـﻞ ﺃﻻ
ﻳﻠﺤﻘﻬﻢ ﺍﻟﺮﺟﺲ ،ﻭﻳﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﺑﻠﻎ ﺗﺼﻮﻳﺮ؛ ﻓﻴﻘﻮﻝ" :ﻻ ﻣﻄﻤﻊ ﰲ
ﺻﻼﺡ ﺫﻟﻚ ﲝﻴﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻬﺮ ﺍﻟﻨﺠﺲ ﺑﺎﻻﳓﻴﺎﺯ ﺇﱃ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻄﻬـﺎﺭﺓ" ) ،(٦٢ﻭﻣﻘﺼـﻮﺩﻩ ﺃﻥ
ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﳍﻢ ﻻ ﻳﻄﻤﺢ ﰲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﳌﻮﺳﻮﻡ ﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ  -ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﳐﺎﻟﻔـﹰﺎ
) (٦١ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ،ﻟﻠﺒﲑﻭﱐ ،ﺹ  ،١٥ﻭﻗﺎﺭﻥ :ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ،ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ،ﺝ ،١ﺹ .١٨٥ - ١٨٤
) (٦٢ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ،ﺹ .١٥
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ﳍﻢ  -ﺑﺎﻟﺘﻄﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻬﺮ ﻫﻮ ﺳﻌﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ،ﻷﺎ "ﻟﻦ"
ﺗﻘﺒﻠﻪ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﺃﺑﺪﹰﺍ ﻭﳒﺴﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻵﻥ.
ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﳍﻨﺎﺩﻛﺔ ﺇﱃ ﺩﻳﺎﻧﺘﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺩﻳﺎﻧﺔ "ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ" ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌـﲎ ﺗﺴـﻤﻴﺘﻬﻢ ﳍـﺎ
“ﺁﺭﻳﺎﻥ" ،ﻭﻛﻠﻤﺔ “ﺁﺭﻳﺎﻥ"  Aryanﺗﻌﲎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ،ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ،ﺍﻧﻄﻼﻗﹰﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﻋﻨـﺪﻫﻢ
ﺃﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺃﻋﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ).(٦٣
ﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،ﺇﺫﻥ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻬﻨﺎﺩﻛـﺔ ﺇﱃ ﺇﻛـﺮﺍﻩ
ﻏﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ،ﻭﻻ ﺇﱃ ﺗﺮﻏﻴﺒﻬﻢ ﰲ ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺸﲑ ﺑﻪ .ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ "ﺣﺮﻳـﺔ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ" ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻛﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﻜﺮﺓ ﻏﲑ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳـﺎﺱ
ﰲ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ،ﺭﻏﻢ ﺃﺎ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﲰﺎﻭﻳﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪﻳﺔ
ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ،ﺇﻻ ﺃﺎ ﺳﻠﻜﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﹰﺎ ﳐﺎﻟﻔﹰﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻋﻜﻒ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻻ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰲ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺣﱴ ﻟﻘﺪ ﲢﻮﻟﺖ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴـﺪ ﺇﱃ
ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺇﳍﹰﺎ ،ﻭﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺁﳍﺘـﻬﺎ،
ﻼ ﻋﻦ ﻧﺰﻋﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺄﻢ "ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ" ﻭﺬﺍ ﺍﳌﺴﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﺋﻲ
ﻓﻀ ﹰ
ﺍﻻﻧﻐﻼﻗﻲ ،ﺃﻳﻀﺎ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺇﻛﺮﺍﻫﻬﻢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺩﻳﻨﻬﻢ ،ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻢ
ﻋﺎﺷﻮﺍ ﳎﺮﺩ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﺃﻏﻠﺐ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ).(٦٤

) ،Santana Dharma, An Elementary Text Book for Central Hindu College; Benarse, 1910, pp. 1-2. (٦٣ﻭﺭﺍﺟﻊ:
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺘﺮﺟﻢ "ﻣﻨﻮﲰﺮﰐ" ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳍﻨﺪﻭﺱ ﺍﳌﻘﺪﺱ ،ﺗﻌﺮﻳﺐ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺣﻘﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨـﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺩ.ﺕ ،ﺹ )ﻭ(.
) (٦٤ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺍﳋﺒﻴﺚ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ ،ﺹ  ،٤٦ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺒـﻪ
ﺍﻟﺘﻠﻤﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲡﻨﺐ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻭﺍﻷﳑﻴﲔ ﻋﻤﻮﻣﹰﺎ ،ﻷﻢ "ﳒﺴﻮﻥ" ﻭﻷﻢ "ﻭﺛﻨﻴـﻮﻥ" ﻭﻷـﻢ
"ﺃﺷﺮﺍﺭ" ،ﰲ :ﺍﻟﻜﱰ ﺍﳌﺮﺻﻮﺩ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﺍﻟﺘﻠﻤﻮﺩ ،ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺼﺮ ،ﺹ ٢٧١
.٢٧٧ -
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ﺃﻣﺎ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ )ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ( ،ﻓﺈﺎ  -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻬـﻢ ﻣـﻦ ﻛـﻼﻡ
ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ  -ﻏﲑ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻭﺷﺮﻳﻄﺔ "ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ" ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳊﺮ ﺍﳌﻔﻀﻴﲔ ﺇﱃ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﱘ ،ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ
ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ،ﻓﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻠﺔ" :ﻳﺴﺘﻔﻈﻊ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻷﺟﻠﻪ ﻳﺴـﺘﻮﱃ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ") ،(٦٥ﻷﻥ" :ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻧﺎﻓﺮﺓ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺴـﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﻗﻬـﺮﺍ").(٦٦
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ" :ﻗﻠﺔ ﺗﻨﺎﺯﻋﻬﻢ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺑﻴﻨﻬﻢ") ،(٦٧ﻭﺃﻧﻚ" :ﻻ ﲡﺪ  -ﻟﺬﻟﻚ  -ﳍﻢ
)(٦٨
ﺧﺎﺹ ﻛﻼﻡ ﺇﻻ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﰲ ﺁﺧﺮﻩ ﺑـ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ"
ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﳍﺬﺍ "ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻯ" ﻭﺍﻧﺒﺜﺎﹰﻗﺎ ﻣﻨﻪ ،ﺍﻧﺘﻔﻲ  -ﺃﻭ ﺍﺧﺘﺰﻝ ﰲ ﺃﺿﻴﻖ ﺍﳊﺪﻭﺩ
 ﺍﻟﺘﻔﻘﻪ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﳌﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺗﻪ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺗﻨﺎﰲ ﺍﳊـﻖﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ »ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ« ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺣﺴـﺎﺑﺎﻢ
ﺍﻟﻨﺠﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﻛﻞ ﺫﻟﻚ ،ﻏﲑ ﺃﻥ" :ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺎ ﻣﻀﻄﺮﻭﻥ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﲪـﻞ ﺍﻟﺴـﻮﺍﺩ
ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ...ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﳊﻖ) ...ﻓﺈﲨﺎﳍﻢ( ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ").(٦٩
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻫﻮ :ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳌﺮﺗﺪ
ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﺑﻼﺩﻫﺎ ؟ ﻟﻘﺪ ﺍﺟﺘﻬﺪﺕ ﰲ ﺗﺘﺒﻊ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﻓﻠﻢ ﺃﺟﺪ ﺫﻛﺮﺍ ﳊﻜﻢ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﺍﺭﺗﺪﺍﺩﺍ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻭ "ﺑﺎﺋﻨﺎ" ﺇﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ،ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﺎﺏ ﻭﺭﺟﻊ ﻋﻦ ﺭﺩﺗﻪ ،ﻓﻴـﻮﺭﺩ ﺍﻟـﺒﲑﻭﱐ ﺭﺃﻳـﲔ
ﻣﺮ ﺟﺤﺎ  -ﺿﻤﻨﺎ  -ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ:

)(٦٥
)(٦٦
)(٦٧
)(٦٨
)(٦٩

ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ،ﺹ .١٤
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .٤٥٩
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .١٩ ،١٤
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ.
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .٢٢١ - ٢٢٠

]< <ÝNLLS<†è^ßè<I<{âMPNT<<<IÝ†¦<Iáæ†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<‚ÃÖ

 ٤٨

<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
28

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2007/iss29/1

•????????? ?????????? ??????? ??? ?????? ????? ??????? ?? ??????? ???? Al Sharqawi:

@ òîìaë@òîë†äaë@âý⁄a@´i@òã‰bÔß@òa‰…@M@æbí…þa@¿@æbã⁄a@ÖìÔy

 -١ﻳﻘﺒﻞ ﺍﳌﺮﺗﺪ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻊ ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺻﻴﺎﻡ" :ﻭﻳﻨﻘﻊ ﰲ ﺃﺧﺜﺎﺀ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﺃﺑﻮﺍﳍﺎ!!
ﻭﺃﻟﺒﺎﺎ ﺃﻳﺎﻣﹰﺎ ﻣﻌﺪﻭﺩﺍﺕ ﺣﱴ ﳜﺘﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﳜﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﻄﻌﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
).(٧٠
ﻓﻴﻪ"
 - ٢ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﺘﺔ ،ﻓـ" :ﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺭﺧﺼﺔ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴـﻪ")،(٧١
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﻋﻦ ﺍﻟﱪﺍﳘﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﰒ ﻳﻘﻮﻝ" :ﻛﻴـﻒ )ﻳﻘﺒـﻞ(
ﻭﺍﻟﱪﳘﻦ ﺇﺫﺍ ﻃﻌﻢ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺷﻮﺩﺭ ﺃﻳﺎﻣﹰﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻦ ﻃﺒﻘﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ").(٧٢
ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻋﺴﺎﻩ ﻣ ﻦ ﻳﺘﺮﻙ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﻣﻮﻃﻨﻬﻢ ،ﻻ ﳎﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﺄﻛـﻞ ﰲ ﻏـﲑ ﺑﻴـﻮﺕ
ﻃﺒﻘﺘﻪ؟!
J אא
ﻭﻫﻰ ﺗﻌﲎ ﲨﻠ ﹰﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺮﺍ ﳑﻠﻮﻛﹰﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﻣﺴﺌﻮ ﹰﻻ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﳌﺴـﺌﻮﻟﻴﺔ،
ﻼ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻭﲤﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﹰﺎ ﻷﻣﻮﺭ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣﻌﺎﺷﻪ ،ﻭﲢﻤﻠـﻪ
ﻭﺃﻫ ﹰ
ﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،ﻓﻀ ﹰ
ﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻤﺘﻌﹰﺎ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻔﻜـﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺎ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ،ﺩﻭﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ،ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳊـﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ).(٧٣
ﻭﻻ ﻧﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﺍ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳـﻴﺔ ،ﻟﻜﻨـﻬﺎ  -ﻭﻫـﻮ
ﺍﻷﻫﻢ  -ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﰲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﺇﻻ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﻴﻨﲔ ﺃﻭ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﻳﺘﻔـﺎﻭﺕ
ﲤﺴﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺳﻮﻯ ﻫﺆﻻﺀ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻧﻘﺼﺎﻧﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻔﻀﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﲤﺘﻊ ﺳـﺎﺋﺮ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻲ ﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ؛ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﻜﻞ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗـﺪﻡ ﺍﳌﺴـﺎﻭﺍﺓ،
)(٧٠
)(٧١
)(٧٢
)(٧٣

ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .٤٧٥
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ.
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ.
ﺍﻧﻈﺮ ﺩ .ﻭﺍﰲ :ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺹ  ،١٩٨ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺃﺩﻳﺐ ﺍﳉـﺎﺩﺭ،
ﳎﻠﺔ ﻣﻨﱪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺹ  ،٦٢ - ٦١ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
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…ðëbÓŠ’Ûa@a@†jÇ@ð†»@N

@

ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻭﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﰲ
ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﻭﻫـﻮ
"ﺣﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ".
J ٢אא W
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﺮﻋﺎﻥ؛ ﺃﻭﳍﻤﺎ :ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﻌﻢ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﻛﻠﻪ ،ﻓﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻕ
ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﻫﻰ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻋﻨﺼﺮﻫﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫـﻮ ،ﻭ ﺧﻠﹾﻘﻬـﻢ
ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﲨﺎﻋﺔ ﺗﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺑﻄﺮﻳـﻖ
ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﺔ .ﺇﳕﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
).(٧٤
ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ...ﺍﱁ
ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ :ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺧﺎﺻﺔ؛ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻭﺑﲔ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﻭﻟﹾﻨـ ﺮ
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺑﺸﻘﻴﻪ:
J אאא W
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﺋﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ  -ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ  -ﺃﻥ ﺷـﻜﻠﺖ
ﺗﺼﻮﺭ ﺍﳍﻨﻮﺩ ﻭﺭﺅﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺬﺍﺕ ﻭﻟﻶﺧﺮ ﻣﻌﺎﹰ ،ﻟﺪﻳﻨﻴﻬﻤﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻴﻬﻤﺎ ﻭﺣﻀﺎﺭﺗﻴﻬﻤﺎ ﻭ ﻣ ﻦ
ﺺ ﺑﲑﻭﱐﱞ ،ﳛﺴﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﻩ  -ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻮ ﹰﻻ-
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺑﺎﻥ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻧ 
ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻪ ،ﳌﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺩﻗﺔ ﰲ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺮﻣﺘﻪ ،ﻳﻘﻮﻝ" :ﺇﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ
ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺎ ﺃﺭﺿﻬﻢ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻢ ﺟﻨﺴﻬﻢ ،ﻭﰲ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺃﻢ ﺭﺅﺳﺎﺅﻫﻢ ،ﻭﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻧﻪ
ﳓﻠﺘﻬﻢ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻓﻴﺘﺮﻓﻌﻮﻥ ،ﻭﻳﺘﺒﻈﺮﻣﻮﻥ ،ﻭﻳﻌﺠﺒﻮﻥ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻴﺠﻬﻠﻮﻥ ،ﻭﰲ
) (٧٤ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩ .ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﰲ ،ﺩﺍﺭ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،ﺩ.ﺕ ،ﺹ .٩
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ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﻀﻦ ﲟﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ،ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻏﲑ ﺃﻫﻠﻪ ﻣﻨـﻬﻢ ،ﻓﻜﻴـﻒ ﻋـﻦ
ﻏﲑﻫﻢ )!!( ،ﻋﻠﻰ ﺃﻢ ﻻ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﲑ ﺑﻠﺪﺍﻢ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻏﲑ ﺳـﻜﺎﺎ ﻭﺃﻥ
ﻟﻠﺨﻠﻖ ﻏﲑﻫﻢ ﻋﻠﻤﺎﹰ ،ﺣﱴ ﺇﻢ ﺇﻥ ﺣﺪﺛﻮﺍ ﺑﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﻋﺎﱂ ﰲ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻭﻓﺎﺭﺱ ﺍﺳﺘﺠﻬﻠﻮﺍ ﺍﳌﺨﱪ
ﻭﱂ ﻳﺼﺪﻗﻮﻩ ﻟﻶﻓﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ") ،(٧٥ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻢ ﺇﱃ
ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﺟﻨﺴﻬﻢ .ﺇﺫﻥ ﻓﺤﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺭﻃﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻣﺮ ﳚﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﻣـﻦ
ﻗﺒﻞ.
Kאאאא 
ﺍﳍﻨﺪﻭﺱ  -ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ  -ﺣﱴ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺳـﻮﺍﺀً ،ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺮﻋﻰ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﻳﺴﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﻫﻮ :ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ
ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ " ،Cast Systemﻭﻟﻠﻬﻨﺪ ﰲ ﺃﻳﺎﻣﻨﺎ )ﻭﺣﱴ ﺍﻵﻥ( ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻓﺮ ﺍﳊﻈﻮﻅ ").(٧٦
ﺗﻘﺴﻢ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﲝﺴﺐ ﻋﻨﺼﺮﻫﻢ ﻭﻧﺸﺄﻢ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﻃﺒﻘـﺎﺕ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰﺓ،
ﻳﺴﻤﻮﺎ “ﺍﻟﻔﺎﺭﻧﺎ"  ،Vernaﻋﻠﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﱪﺍﳘﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻟﻪ "ﺑـﺮﺍﻫﻢ" ﺧﻠـﻖ ﺃﺭﺑـﻊ
ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺟﺴـﻢ
ﺍﻹﻟﻪ .ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘـﻮﻕ
) (٧٥ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ،ﺹ  ،١٧ﻭﺭﺍﺟﻊ :ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ  ،١٥ - ١٤ﺣﱴ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﻟﻴﺤﻜﻰ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﺸـﺘﻪ ﳍـﻢ
ﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺡ ﻧﻔﺴﻪ )ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ( ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺮﺋﻚ
ﻭﺍﺧﺘﻼﻃﻪ ﻢ ،ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ" ،ﻭﻳﻜﻔﻴﻚ ﺩﻟﻴ ﹰ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﺃﱏ ﻛﻨﺖ ﺃﻗﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﻤﻴﻬﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻟﻌﺠﻤﱵ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻗﺼﻮﺭﻱ ﻋﻤﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻣـﻦ
ﻼ ﳍﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺃﻭﻗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟـﱪﺍﻫﲔ ..ﻓﺎﻧﺜـﺎﻟﻮﺍ ﻋﻠـ ﻰ
ﻣﻮﺍﺿﻌﺎﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻫﺘﺪﻳﺖ ﻗﻠﻴ ﹰ
ﻣﺘﻌﺠﺒﲔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﺘﻬﺎﻓﺘﲔ ،ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﻋﻤﻦ ﺷﺎﻫﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﳍﻨﺪ ﺣﱴ ﺃﺧﺬﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺭﻳﻬـﻢ ﻣﻘـﺪﺍﺭﻫﻢ
ﻭﺃﺗﺮﻓﻊ ﻋﻦ ﺟﻨﺒﺘﻬﻢ ﻣﺴﺘﻨﻜﻔﹰﺎ ،ﻓﻜﺎﺩﻭﺍ ﻳﻨﺴﺒﻮﻧﲏ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻭﱂ ﻳﺼﻔﻮﱐ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺎﺑﺮﻫﻢ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ...ﻓﻬﺬﻩ
ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳊﺎﻝ" ،ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .١٨ - ١٧
) (٧٦ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺹ .٧٦
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ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ،ﻭﻣﻨﺎﻁ ﲤﺎﻳﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ،ﻭﻫـﻰ ﻣـﻦ ﺍﻟﺼـﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟـﱰﻭﻝ
ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ):(٧٧
@אWאא:Brahma Verna
ﳋﻠﹾﻘـﺔ
ﺧﻠﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺑﺮﺍﻫﻢ ،ﻭﻳﺄﰐ ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﲨﻴﻌﺎ؛ ﻷﻢ ﺬﻩ ﺍ ِ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻧﻘﺎﻭﺓ ﺍﳉﻨﺲ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﺧﲑﺓ ﺍﻹﻧﺲ ﻭﺃﻃﻬﺮﻫﻢ ،ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﺪﻧﺘﻪ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺪﻭﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﲪﻠﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻭﻣﻬﻤﺎﻢ ﻫﻲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺇﻣﺎﻣﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ،ﻭﺇﺭﺿﺎﺀ ﺍﻵﳍﺔ ﻭﻗـﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘـﺐ
ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺩ ﺎ ،ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﻭﺑﻴﺪﻫﻢ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳊﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣـﻦ
).(٧٨
ﺯﻭﺍﺝ ﻭﻃﻼﻕ ﻭﺣﻜﻢ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺨﺎﺻﻤﲔ ،ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
J א
 
א W

JאKshtriya Verna

ﺧﻠﻘﻮﺍ ﺑﺰﻋﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻛﺐ ﺑﺮﺍﻫﻢ ﻭﻳﺪﻳﻪ ،ﻭﺭﺗﺒﺘﻬﻢ ﻏﲑ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺓ ﺟﺪﺍ ﻋﻦ ﺭﺗﺒﺔ
ﺍﻟﱪﺍﳘﺔ ،ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﻭﺍﶈﺎﺭﺑﻮﻥ ﻭﲪﺎﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺌﻮﻧﻪ
ﻭﺃﻣﻨﻪ ،ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﰲ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﱪﺍﳘﺔ.
אJ WאJ א

Vaishya Verna

ﻭﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﺧﻠﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﻓﺨﺬ "ﺑﺮﺍﻫﻢ" ،ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠـﻰ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ.
) (٧٧ﺍﻧﻈﺮ :ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ،ﺹ  ،٧٧ - ٧٦ﻭﻗـﺎﺭﻥ،L.M. Hopfe: Religions of World, London, 1983, p.84. :
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻲ ،Santana Dharma, Op. Cit.; pp. 84-5. :ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﺟﻮﻥ ﻛـﻮﻟﺮ،
ﺹ  ،٧٩ - ٧٧ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
) (٧٨ﻗﺎﺭﻥ :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻧﻮ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻣﻮﺍﺩ  ،١١٩ - ١١١ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻩ ﻫﻨﺎ.
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S
 hudra Verna

ﺃﻭ ﻃﺒﻘﺔ "ﺍﳌﻨﺒﻮﺫﻳﻦ" ﻭﻫﻰ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺘﺎﻥ ،ﺧﻠﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺭﺟﻠﻲ "ﺑﺮﺍﻫﻢ" ،ﻭﻫـﻢ
ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﳋﺪﻡ ﻭﺍﻟﻌﺒﻴﺪ.
ﻭﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻗﻮﺍﻧﲔ "ﻣﺎﻧﻮ" ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ "ﻭﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺧﻠﻖ ﺑﺮﺍﳘﺎ ﺍﻟﱪﺍﳘﺔ ﻣـﻦ
ﻭﺟﻬﻪ ،ﻭﺍﻟﻜﺸﺘﺮﻳﲔ ﻣﻦ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻮﻳﺶ ﻣﻦ ﻓﺨﺬﻳﻪ ،ﻭﺍﻟﺸﻮﺩﺭ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻴﻪ").(٧٩
ﻫﺬﺍ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ،ﻭﺟﻮﻥ ﻛﻮﻟﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻣـﻦ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﻴﺘﺎ ﺍﳌﻘﺪﺱ  -ﺧﻼﺻﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻀـﺎﺋﻞ
ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺳﻢ ﺎ ،ﻓﺬﻛﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻧﻪ "ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﱪﺍﳘﻦ ﻭﺍﻓـﺮ ﺍﻟﻌﻘـﻞ،
ﺳﺎﻛﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ،ﺿﺎﺑﻄﹰﺎ ﻟﻠﺤﻮﺍﺱ ،ﻣﺆﺛﺮﺍ ﻟﻠﻌـﺪﻝ ،ﺑـﺎﺩﻱ
ﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺍﳍﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻛﺸـﺘﺮ ﻣﻬﻴﺒـﺎ ﰲ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،ﻣﻘﺒ ﹰ
ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ،ﺷﺠﺎﻋﺎ ﻣﺘﻌﻈﻤﺎ ،ﺫﻟﻖ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ،ﲰﺢ ﺍﻟﻴﺪ ،ﻏﲑ ﻣﺒﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺪﺍﺋﺪ ،ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﲑ
ﻼ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﺷﻮﺩﺭ ﳎﺘﻬـﺪﺍ ﰲ
ﺍﳋﻄﻮﺏ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﺶ ﻣﺸﺘﻐ ﹰ
ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻖ ﻣﺘﺤﺒﺒﺎ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﺎ ،ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﲰﻪ ﻭﻋﺎﺩﺗﻪ ﻧـﺎﻝ
ﺍﳋﲑ ،(٨٠)"...ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺃﻥ ﺍﳉﻴﺘﺎ ﲢﺪﺩ ﺩﻭﺭ ﻛﺸﺘﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﰲ :ﺍﻟﺒﻄﻮﻟـﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳍﺮﺏ ﺣﱴ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ،ﻭﺩﻭﺭ ﺷـﻮﺩﺭ
ﺍﳌﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﰲ :ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺔ).(٨١
) (٧٩ﻣﻨﻮ ﲰﺮﺗﻰ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻣﺎﺩﺓ .٣١
) (٨٠ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺹ  ،٧٨ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺘﻔﻘﹰﺎ ،ﲤﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻣـﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ
ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﺎﻧﻮ ،ﺭﺍﺟﻊ :ﻣﻨﻮ ﲰﺮﰐ ،ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻣﻮﺍﺩ  ،٩٩ - ٩٨ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑـﻊ
ﰲ :ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﳍﻨﺪﻱ ،ﺩ .ﺳﺮﻓﺒﺎﱃ ﺭﺍﺩﺍﻛﺮﺷﻨﺎ ﻭﺷﺎﺭﻟﺰ ﻣﻮﺭ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﻴـﺎﺯﺟﻰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﻘﻈـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ١٩٦٧ ،ﻡ ،ﺹ  ،٢٦٩ - ٢٦٤ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﻥ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺫﻛـﺮﺍﻩ ﻋﻠـﻰ
ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﺎﻧﻮ.
) (٨١ﻛﻮﻟﺮ :ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺹ  ،٧٩ - ٧٨ﻭﻳﺮﻯ ﻛﻮﻟﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﻓﻠﺴـﻔﻲ ﻟﻨﻈـﺎﻡ
ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻛﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﳛﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ .ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .٧٩
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ﻭﻋﻠﻰ ﲤﺎﻳﺰﻫﻢ ﻫﺬﺍ ،ﲡﻤﻊ ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺃﺭﺑﻌﺘﻬﻢ ،ﳐﺘﻠﻄﻲ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ،ﻭﻫﻨـﺎﻙ
ﻃﺒﻘﺘﺎﻥ ﺃﺧﺮﻳﺎﻥ  -ﺫﻛﺮﳘﺎ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ  -ﺗﻀﻢ ﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﻓﺮﻭﻋﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ) ،(٨٢ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ
ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﲎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻲ ،ﻭﻫﻰ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﳍﺎ ﺃﻛﺜـﺮ
ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﳍﻨﺪﻭﺱ ﺫﺍﺎ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ
ﻼ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻧﻌﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻀ ﹰ
"ﺣﻖ ﻭﻭﺍﺟﺐ" ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ "ﻣﻘﻨﻨﺔ" ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻐﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻵﰐ:
 -١ﻻ ﳚﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺗﻠﻮ ﺍﻟﱪﺍﳘﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﻃﺒﻘﺔ ﺃﻋﻠﻰ ،ﻭﻟـﻮ
ﺃﻧﻪ ﺣﺎﺩﺙ ﻧﻔﺴﻪ  -ﳎﺮﺩ ﳏﺎﺩﺛﺔ  -ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺁﲦﹰﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻭﻛﻞ
ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺒﻘﺘﻪ ،ﻛﺎﻟﱪﺍﳘﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺷـﻮﺩﺭ
ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﺜﻼ ،ﻓﻬﻮ ﺁﰒ ،ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻳﲏ/ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﲔ
ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺃﻢ ﺣﲔ ﻳﺼﻄﻔﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺆﺍﻛﻠﺔ ،ﻻ ﲡﺪ ﺻﻔﹰﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠـﻰ ﺍﺛـﻨﲔ
).(٨٣
ﳐﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ
 -٢ﺗﻌﻠﱡﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺍ  -ﻭﻫﻲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ  -ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬـﺎ ﻭﺗﻔﺴـﲑﻫﺎ ﻭﻗﺮﺍﺀـﺎ
ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﳍﺎ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺴﺎﺑﻴﺢ ،ﻛﻞ
ﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﺍﳘﺔ ،ﻭﳚﻮﺯ ﻓﻘﻂ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﻛﺸﺘﺮ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺍ ﺩﻭﻥ
ﺫﻟﻚ "ﺣﻖ" ﻭ ﹾﻗ 
) (٨٢ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ "ﺍﻧﺘﺮ "ﻭﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻬﻦ ،ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ ،ﺍﻹﺳﻜﺎﻑ ،ﺍﻟﻠﻌﺎﺏ ،ﻧﺴﺎﺝ ﺍﻟﺰﻧﺎﺑﻴﻞ ﻭﺍﻷﺗﺮﺳﺔ ،ﺍﻟﺴـﻔﺎﻥ،
ﺻﻴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻤﻚ ،ﻗﻨﺎﺹ ﺍﻟﻮﺣﻮﺵ ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ،ﺍﳊﺎﺋﻚ ،ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﺗﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺑﻠـﺪ ،ﻭﺇﳕـﺎ
ﻳﺄﻭﻭﻥ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺗﻘﺮﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ،ﻭﺃﺧﺮﺍﳘﺎ :ﻭﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ "ﻫﺎﺩﻯ" ﻭ"ﺩﻭﻡ" ﻭ"ﺟﻨـﺪﺍﻝ"
ﻭ"ﺑ ﺪ ﻫﺘﻮ" ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻌﺪﻭﺩﻳﻦ ﰲ ﺷﻲﺀ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺑﺮﺫﺍﻻﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻭﻛﻠﻬﻢ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﳝﻴﺰﻭﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،ﻷﻢ
ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺏ "ﺷﻮﺩﺭ" ﻭﺃﻡ "ﺑﺮﳘﻦ" ﺳﻔﺎﺣﺎ ،ﻓﻬﻢ ﻣﻨﻔﻴﻮﻥ ﻣﻨﺤﻄﻮﻥ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ،ﺹ  .٧٧ﻭﻟﻌﻞ ﻣـﻦ
ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻀﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺘﲔ ﺇﱃ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﳌﻨﺒﻮﺫﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺸﻜﻞ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﺭﺑﻊ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻻ ﺳﺘﺎ.
) (٨٣ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺹ  ،٤٥٨ ،٧٨ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﺎﻧﻮ ،ﻣﺎﺩﺓ  ،٥٦ﺹ  ،٦٢٨ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﺇﱃ ﻃﺒﻘﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺯﻭﺭﺍ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺫﻧﺒﺎ ﻳﻌﺪﻝ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﱪﺍﳘﻦ.
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ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﱪﳘ ﻰ ﺃﻭ ﻟﻜﺸﺘﺮ ،ﺃﻣﺎ ﻃﺒﻘﺘﺎ ﺑﻴﺶ ﻭﺷﻮﺩﺭ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﳍﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻌﺎ
ﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻔﻈﺎ ﺎ ﻭﻳﻘﺮﺁﻫﺎ !! ﻭﺇﻥ ﺻﺢ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻨـﻬﻤﺎ،
ﺍﻟﻔﻴﺪﺍ ﻓﻀ ﹰ
ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﱪﺍﳘﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﱄ ﻓﻴﻌﺎﻗﺒﻪ ﺑﻘﻄﻊ ﻟﺴﺎﻧﻪ!! ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﳏﻈﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﳜﺺ ﺍﻟﱪﺍﳘﻦ).(٨٤
 - ٣ﻳﻌﻤﻞ "ﺷﻮﺩﺭ" ﻛﻌﺒﺪ ﻟﻠﱪﳘﻲ ﻭﺍﻟﻜﺸﺘﺮﻱ ،ﻳﺘﺼﺮﻓﺎﻥ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺷﺎﺀﺍ ﰲ ﺗﺸـﻐﻴﻠﻪ
).(٨٥
ﻭﲣﺪﳝﻪ
 -٤ﳚﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺘﻪ ﻭ ﳑﺎ ﺩﻭـﺎ ،ﻭﻻ
ﳛﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻓﻮﻕ ﻃﺒﻘﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﱪﺍﳘﺔ ﻭﺇﻥ ﺣﻞ ﳍﻢ ﺫﻟﻚ )ﰲ ﺯﻣﻦ
ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ( ﻓﻼ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﺰﻭﺟﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺘﻬﻢ .ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﺣـﱴ
).(٨٦
ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻣﺪﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ"
 - ٥ﻭﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﺮﺽ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ  -ﰲ ﻏـﲑ ﻣﺴـﺎﻭﺍﺓ -
ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺍﻟﱪﺍﳘﻰ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﺒﻘـﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ،
ﻭﻫﻰ ﺻﻴﺎﻡ ﻭﺻﻼﺓ ﻭﺻﺪﻗﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﳘﺔ ،ﻓـﺄﻣﺮ ﻗﺎﺗﻠـﻪ ﺇﱃ
ﺍﻵﺧﺮﺓ ،ﻭﻻ ﲡﻮﺯ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ) ،(٨٧ﺇﺫ ﺇﺎ ﲤﺤﻮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺷﻲﺀ ﳝﺤﻮ
)(٨٤

)(٨٥
)(٨٦
)(٨٧

ﺭﺍﺟﻊ :ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ،ﺹ  .٤٥٧ ،٤٥٥ ،٤٥٣ ،٩٦ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﺎﻧﻮ ،ﻣﺎﺩﺓ  ،٩٣ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ "ﲟـﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﱪﺍﳘﺔ ﺧﻠﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻑ ﻭﺃﻃﻬﺮ ﻋﻀﻮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻳﺪ )ﺍﻟﻔﻴﺪﺍ( ﻭﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟـﺪﻳﻦ
ﻓﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳉﻤﻴﻊ" ،ﻭﺭﺍﺟﻊ :ﻣﻮﺍﺩ  ،١٠٣ ،٩٨ - ٩٦ﻭﻗﺎﺭﻥ :ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﳍﻨﺪﻱ ،ﺳﺮﻓﺒﺎﱃ ﺭﺍﺩﺍ ﻛﺮﺷﻨﺎ ،ﻭ
ﺷﺎﺭﻟﺰﻣﻮﺭ ،ﺹ .٢٥٤
ﺭﺍﺟﻊ :ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ،ﺹ  ،٤٧٥ ،٤٥٧ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﺎﻧﻮ ﻣﺎﺩﺓ  ،٩١ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ " :ﻓﺮﺽ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻷﻋﻈـﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺩﺭ ﺃﻣﺮﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺧﻼﺹ ﺗﺎﻡ ﲞﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ".
ﺍﻧﻈﺮ :ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ،ﺹ  ،٤٧٠ﻭﺫﻛﺮ ﻣﺎﻧﻮ ﰲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ،ﻣﺎﺩﺓ  ،١٣ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ" :ﻟﻠﱪﳘﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ،ﻭﻟﻠﻜﺸﺘﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﻓﺮﻗﺘﻪ ﻭﻣﺎ ﺩﻭﺎ ...ﻭﻟﻠﻮﻳﺶ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﺷـﻮﺩﺭ،
ﻭﻟﻠﺸﻮﺩﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺘﻪ ﻓﻘﻂ" .ﻭﻗﺎﺭﻥ :ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻌﺰﻭﺑﺔ ،ﺩ .ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﰲ ،ﺩﺍﺭ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ،
ﻁ  ،2ﺩ.ﺕ ،ﺹ .٨٢ - ٨١
ﻭﺭﺩ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻧﻮ ﻣﺎﺩﺓ  " ٣٧٩ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻟﱪﳘﻦ ﻭﻻ ﻳﺆﺫﻯ ﺑﺒﺪﻧﻪ ،ﻭﻟﻮ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺃﻱ ﺟﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺍﻡ ،ﺑﻞ ﻳﻜﺘﻔﻲ
ﺑﻨﻔﻴﻪ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ" ،ﻭﺍﻧﻈﺮ :ﺍﳌﺎﺩﺓ  ،٢٤٢ﺹ .٥٥٨

<<<<<<<<<<<<<<
٥٥
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ﻛﺒﺎﺋﺮ ﺍﻵﺛﺎﻡ؛ ﻭﻋﻈﻤﺎﻫﺎ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﱪﳘﻲ!! ﺃﻣﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ "ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ" ﻓﻬﻲ ﲰﻞ
ﻋﲔ ﺍﻟﱪﺍﳘﻦ ﺃﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻑ ،ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻜﺸﺘﺮ ﺩﻭﻥ ﲰﻠﻪ ،ﻭﻗﺘـﻞ ﺍﻟﺒـﻴﺶ
ﻭﺍﻟﺸﻮﺩﺭ).(٨٨
 - ٦ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻦ ﺍﻟﱪﺍﳘﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻢ ،ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻏﲑﻫﻢ ﲡـﺎﻩ
ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﻓﺤﺮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ
ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺷﻮﺩﺭ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﳚﺎﻭﺯ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ).(٨٩
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ "ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ" ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺷﺮﻋﻬﺎ ﻣـﺎﻧﻮ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻀ ﹰ
ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ) ،(٩٠ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﳜﺺ ﻃﺒﻘﱵ "ﺑﻴﺶ"
ﻭ"ﺷﻮﺩﺭ" )ﺍﳌﻨﺒﻮﺫﻳﻦ(.
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ:
ﺃ .ﺇﻥ ﺍﻟﱪﺍﳘﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﻠﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺇﳍﹰﺎ ،ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﻔﻴﺪﺍ ﻫﻮ ﺳﻠﻄﺔ ﻟـﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﻖ ﺃﲨﻌﲔ) .ﻣﺎﺩﺓ  ٨٥ﺹ .(٦٣٥
ﺃ -ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺦ ﻳﻌﺎﺩ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﻟﱪﺍﳘﻦ ﰲ ﺭﺣﻢ ﺧﱰﻳﺮ ﺃﻭ ﺃﺗﺎﻥ ﺃﻭ ﻛﻠﺐ ﺃﻭ ﻋـﱰﺓ ﺃﻭ
ﻏﺰﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﻃﲑ)..ﻣﺎﺩﺓ  ٥٥ﺹ.(٦٨٩

) (٨٨ﺍﻧﻈﺮ :ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ،ﺹ .٤٧٥-٤٧٤
) (٨٩ﺍﻧﻈﺮ :ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺹ  ،٤٦٧-٤٦٦ ،٤٥٤ﻭﻭﺭﺩ ﰲ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﺎﻧﻮ ،ﻣﺎﺩﺓ  ١١٧ﺹ" ٦٠٨ﻻ ﳛﻞ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑـﺎ
ﻟﻠﱪﳘﻦ ﻭﺍﻟﻜﺸﺘﺮﻱ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺩﻳﲏ ،"..ﻭﻣﺎﺩﺓ  ١٢٦ﺹ " ٦١٠ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻮﺩﺭ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺐ
ﺇﲦﹰﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻏﲑﻩ ﺇﲦﹰﺎ" ،ﻭﰲ ﻣﺎﺩﺓ  ٣٩٣ﺹ" :٤٩٥ﻻ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﻰ ...ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﺭﻱﺀ
ﺍﻟﻮﻳﺪ )ﺍﻟﱪﺍﳘﻰ(".
) (٩٠ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺣﻘﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰﻱ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ،ﺑﺄﻧـﻪ ﻭﺳـﻴﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺨﲑ ﺍﻟﻌﺎﻡ!! ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﳍﻨﺪﻱ ،ﺩ.ﺳـﺮﻓﺒﺎﱃ ﺭﺍﺩﺍ ﻛـﺮ ﺷـﻨﺎ ،ﻭﺷـﺎﺭﻟﺰﻣﻮﺭ،
ﺹ.٢٤٩
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ﺝ .ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﻑ ﺍﻟﻮﻳﺶ ﻭﺍﻟﺸﻮﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﻤﺎ ،ﳚﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠـﻪ ﰲ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻚ ﺃﻥ ﳚﱪﳘﺎ  -ﻗﻬﺮﺍ !!  -ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﻤﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻤﺎ) .ﻣﺎﺩﺓ  ٤١٧ﺹ .(٥٠٠
ﺩ .ﺇﻥ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻓﻠﺔ ،ﺃﻭ ﳚﻠﺲ ﻋﻠﻰ
"ﺍﳊﺼﲑ" ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻠﺴﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌـﺪ ﺳـﻨﺔ
ﺳﺎﻓﻼﹰ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﺃﻥ ﳛﺴﺒﻮﻩ ﻣﻴﺘﺎ) .ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ  ،١٨٣ ،١٨١ﺹ.(٦٥٦
ﻫـ .ﻻ ﳛﻖ ﻟﻠﺸﻮﺩﺭ ﲨﻊ ﺍﳌﺎﻝ ،ﻭﻟﻮ ﺑﻘﺪﺭ ،ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺫﻯ ﺍﻟﱪﺍﳘﺔ) .ﻣﺎﺩﺓ ١٢٩
ﺹ.(٦١٠
ﻭ .ﺍﻟﺸﻮﺩﺭ ﺭﻗﻴﻘﹰﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺣﺮﺍ ﳚﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺔ ،ﻷﻥ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺧﻠﻘﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ
ﺭﻗﻴﻘﹰﺎ ﻟﻠﱪﺍﳘﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺤﺮﺭ ﻭﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﺇﻥ ﺣﺮﺭﻩ ﻣﻮﻻﻩ ﻭﺃﻋﻔﺎﻩ؛ ﻷﻧﻪ
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺣﺪ ﲢﺮﻳﺮﻩ ﺇﻻ ﺍﻟـﺬﻱ ﻗﻴـﺪﻩ )ﺍﷲ(!! )ﺍﳌﺎﺩﺗـﺎﻥ،٤١٣-٤١٢ :
ﺹ.(٤٩٩
ﺯ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺩﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻃﻌﺎﻣـﻪ
"ﻓﻀﻼﺕ" ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ) .ﻣﺎﺩﺓ  ١٤٠ﺹ.(٣٠٨-٣٠٧
ﺡ .ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﱪﺍﳘﻦ ﻣﺒﺪﻭ ًﺀ ﺑﻠﻔﻆ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ،ﻭﺍﺳـﻢ
ﺍﻟﻜﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ،ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﺎﻝ ،ﻭﺍﺳـﻢ
ﺍﻟﺸﻮﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺬﻝ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺭ) .ﻣﺎﺩﺓ  ٣٠ﺹ.(٩١)(٥٥
) (٩١ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ :ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٩٢ﺹ  ١٠٤ ،٢٩٥ﺹ  ٣٥٩ ،٢٩٨ﺹ  ٧٠ ،٤٨٦ﺹ ،٦٩٢
 ٧٢ﺹ  ١٦ ،٦٩٣ﺹ  .١٢٥ﻭﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﰲ ﺍﳍﻨﺪ "ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ" ﰲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻛﺜﲑﺓ
ﻣﻨﻬﺎ :ﻳﻌﺪ ﳌﺲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻨﺘﻤﻰ ﺇﱃ ﻃﺒﻘﺔ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﻮﺩﺭ )= ﺍﳌﻨﺒﻮﺫﻳﻦ( ﺩﻧﺴﺎ ﻭﺭﺟﺴﺎ ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧـﺔ ،ﻭﰲ
ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﺪﻧﺲ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺇﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻨﺒﻮﺫﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﻣﺘﺎﺭ ،ﻭﻗـﺪ ﺍﺟﺘﻬـﺪ ﻛﺒـﺎﺭ
ﻣﺼﻠﺤﻴﻬﻢ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ  -ﻣﺜﻞ ﻏﺎﻧﺪﻱ  -ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺍﳌﺨﻴﻒ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﺑـﺎﺀﺕ
ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ،ﻭﺑﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺭﺍﺟﻊ :ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ..ﺩ .ﻭﺍﰲ ،ﺹ ،١٩٤
ﻭﺣﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﺇﻥ" :ﻟﻠﻬﻨﻮﺩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻭﻓﺮ ﺍﳊﻈﻮﻅ" ،ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ،ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ
ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﳍﻨﺪ.
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ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻴﻖ؛ ﻓﻼ ﳒﺪ ﻗﻂ ،ﲟﻘﺘﻀـﻰ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧـﺔ ﻭﺟـﻮﺩ
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻛﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪﻭﺳﻲ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺫﺍـﺎ
ﺗﻨﻌﺪﻡ ﻟﺪﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ؛ ﻛﺤﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﻖ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺣﻖ
ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺣﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ،ﻭﺣـﻖ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﻮﺍﱄ ،ﻭﺣﱴ ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﻛﻴﺎﻧﻪ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ!! ﻭﻻ ﺷـﻚ ﺃﻥ
ﺭﺅﻳﺘﻬﻢ ﻟﻶﺧﺮ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ،ﻗﺪ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻼﺀ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺫﺍﺎ ،ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ.
J ٣א W
ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﰲ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ  -ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ  -ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ،ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺧﺼﺖ ﺍﳌـﺮﺃﺓ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻰ ،ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ،ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒـﺎﺕ
ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﺍ ﹸﳌ 
ﺠﻠِﻴﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒـﺪ
ﺍﳉﺒﺎﺭ ،ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
Kאאאאא W
ﻓﺮﻗﺖ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﻏﲑ ﻣﻘﺮﺓ ﲝﻖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳊﺮﻳـﺔ "ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ"،
ﻓﺤﻈﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻣ ٍﺮ ﻭﻓﻖ ﺇﺭﺍﺩﺎ ﻭﻣﺸﻴﺌﺘﻬﺎ ،ﻭﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﻈﻞ ﻃﻮﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻭﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ،ﻭﻗﺪ ﻗﻨﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻘﺪﻭﺱ!! "ﻣﻨﻮ"
ﺫﻟﻚ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻳﻘﻮﻝ" :ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻫﻰ ﺻﻐﲑﺓ ﺃﻭ ﺷﺎﺑﺔ ﺃﻭ
]< <ÝNLLS<†è^ßè<I<{âMPNT<<<IÝ†¦<Iáæ†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<‚ÃÖ

 ٥٨

<

<
<
<
<
<
<
<
<
<
38

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2007/iss29/1

•????????? ?????????? ??????? ??? ?????? ????? ??????? ?? ??????? ???? Al Sharqawi:

@ òîìaë@òîë†äaë@âý⁄a@´i@òã‰bÔß@òa‰…@M@æbí…þa@¿@æbã⁄a@ÖìÔy

ﻼ  -ﻭﻟﻮ ﰲ ﺩﺍﺭﻫﺎ  -ﲟﻄﻠﻖ ﺇﺭﺍﺩﺎ ﻭﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ،ﺑﻞ ﳚـﺐ ﺃﻥ ﺗﻜـﻮﻥ ﰲ
ﻣﺴﻨﺔ ﺃﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤ ﹰ
ﺻﻐﺮﻫﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﺑﻴﻬﺎ ﻭﰲ ﺻﺒﺎﻫﺎ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻼﺑﻨﻬﺎ ،ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ
ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻗﻂ ") ،(٩٢ﻭﻳﻮﱃ ﻣﺎﻧﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻨﺎﻳﺔ ،ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺮﺳﻴﺨﺎ ﻟﻪ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﻣﻮﺿـﻊ،
ﻼ ﻭﺎﺭﺍ ﲢﺖ
ﻓﻴﻜﺮﺭ" :ﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻗﻂ") ،"(٩٣ﻭ"ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ  -ﻟﻴ ﹰ
ﺇﻣﺮﺓ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﺳﺮﺎ ،ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ،ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻴﻞ ﺇﱃ
ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ") ،(٩٤ﻭ"ﲤﺴﻚ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﺗﻄﺮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﲝﻀﻮﺭ ﺍﻷﻫﻞ ﺇﻥ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭﺫﻫﺒﺖ
ﻭﻫﻰ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻭﺍﺝ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ").(٩٥
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﺃﻥ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﱂ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺇﻧﺴﺎﱐ ﻃﺎﻫﺮ ،ﺑـﻞ
ﻼ ﻋﻦ ﺣﻈﹾﺮ ﺇﺗﻴﺎﺎ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺣﻴﻀـﻬﺎ ،ﱂ ﲡـﺰ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧـﺔ
ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻔﻀ ﹰ
"ﺍﻟﻘﺮﺏ"  -ﳎﺮﺩ ﺍﻟﻘﺮﺏ  -ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻓﺈﺎ "ﳒﺴﺔ" !! ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ ،ﻭﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻧﻔﺴﺎﺀ ﻓـﻼ
ﺗﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺁﻧﻴﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺆﻛﻞ ﰲ ﺩﺍﺭﻫﺎ ﺷﻲﺀ ،ﻭﻻ ﻳﻮﻗﺪ ﺑﺮﺍﳘﻦ ﰲ ﺩﺍﺭﻫﺎ ﻧﺎﺭﺍ).(٩٦
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻏﻤﻄﺘﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ،ﻓﺄﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﺍﻟﻌﻀﻞ"  -ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ  -ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺯﻭﺟﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺯﻭﺟﻬـﺎ

)(٩٢
)(٩٣
)(٩٤
)(٩٥
)(٩٦

ﻣﻨﻮ ﲰﺮﰐ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ ،ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ ١٤٨-١٤٧ :ﺹ  ،٣١٠ﻭﻗﺎﺭﻥ :ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩ.ﻭﺍﰲ ﺹ
.٣٧-٣٦
ﻣﻨﻮ ﲰﺮﰐ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ،ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ  ٣-٢ﺹ .٥٠٥
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ :ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻮﺿﻊ.
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ،ﻣﺎﺩﺓ ١٨ :ﺹ .٥٠٨
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺹ  ،٤٧١ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺮﻳﺐ ﳑﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ،ﻋﻦ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ﺍﳊـﺎﺋﺾ
ﻭﳒﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻋﺘﺰﺍﳍﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺆﺍﻛﻠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﱴ ﻣﻼﻣﺴﺘﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻮﺩﻳﺔ ﳍﻰ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻨﻈﲑﺎ ﰲ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ،ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ :ﺍﻟﻜﱰ ﺍﳌﺮﺻﻮﺩ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﺍﻟﺘﻠﻤﻮﺩ
ﺹ  ،٢٢٩ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩ .ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﰲ ،ﺩﺍﺭ ﻀـﺔ ﻣﺼـﺮ ،ﻁ  ،٢ﺩ.ﺕ ،ﺹ
.١٦-١٥

<<<<<<<<<<<<<<
٥٩

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥

<

<
<
<
<
<
<
<
<

39

Published by Scholarworks@UAEU, 2007

Journal Sharia and Law, Vol. 2007, No. 29 [2007], Art. 1

…ðëbÓŠ’Ûa@a@†jÇ@ð†»@N

@

ﻓﻠﻴﺲ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ،ﻭﻫﻰ ﺑﲔ ﺃﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ :ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺃﺭﻣﻠﺔ ﻃﻮﻝ ﺣﻴﺎﺎ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﲢﺮﻕ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺣﺎﻟﻴﻬﺎ").(٩٧
ﻭﺍﻷﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺎ ﰲ ﺃﺣﺎﻳﲔ ﻛﺜﲑﺓ ﺳﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻖ "ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟـﻨﻔﺲ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘـﻬﺎ"
ﻭﺟﺮﺩﺎ ﺣﱴ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻭﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ؛ ﻓﻠﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ
ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻲ "ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺟﱪﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﳜﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺭ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﻭﻫﻰ ﺗﺒﻜﻲ
ﻭﺗﻨﺘﺤﺐ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻗﺘﻞ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺟﺮﺣﻬﻢ ﺃﻭ ﻫﺪﻡ ﺩﺍﺭﻫﻢ") ،(٩٨ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳـﺘﻴﻼﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ )ﺳﺒﻴﻬﺎ( ﻻﲣﺎﺫﻫﺎ ﺯﻭﺟﺔ ،ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻄﺒﻘﺔ
ﺍﻟﻜﺸﺘﺮﻳﲔ ،ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻣﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ " ﻟﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻠﻜﺸﺘﺮﻱ ﺯﻭﺍﺟـﻲ:
ﻛﻨﺪﻫﺮﺏ ﻭﺭﺍﻛﺸﺶ )ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ( ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺭ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﻣـﻦ ﺩﺍﺭ ﺃﺑﻴﻬـﺎ
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻷﺏ ،ﺃﻡ ﺑﻐﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ") (٩٩ﻛﺎﻟﺴﱯ ﻭﺍﻻﺳـﺘﻴﻼﺀ،
ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﻞ ﻟﻮ ﺣﺪﺙ ﻗﺘﻞ ﻭﺟﺮﺡ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻧﺘﺼﺮ ﺍﻟﺴﺎﰊ ﺁﺧﺬﹰﺍ ﺳﺒﻴﺘﻪ!
ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻟﺪﻳﻬﻢ "ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳉﺒﺎﺑﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻘﺔ").(١٠٠
Kאאא W
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ" :ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﻳﺚ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺎ ﺧﻼ ﺍﻻﺑﻨﺔ ،ﻓﺈﻥ ﳍﺎ ﺭﺑﻊ
ﻣﺎ ﻟﻼﺑﻦ ﺑﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ) ﻣﺎﻧﻮ( ،ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﺃﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﻭﻛﺎﻥ ﺟﻬﺎﺯﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﲑﺍﺛﻬﺎ ،ﰒ ﻗﻄﻌﺖ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻨﻬﺎ") .(١٠١ﻭﻃﺒﻘﹰـﺎ ﻟﺘﻌـﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﻔﻴﺪﺍ ﻻ ﺗﺮﺙ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺃﺑﺎﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺣﻴﺪﺗﻪ).(١٠٢
) (٩٧ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺹ .٤٧٠
) (٩٨ﻣﻨﻮ ﲰﺮﰐ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻣﺎﺩﺓ ٣٣ :ﺹ.١٢٩
) (٩٩ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻣﺎﺩﺓ  ٢٦ﺹ١٢٨
) (١٠٠ﻗﺎﺭﻥ :ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﺘﻤﻊ ،ﺩ .ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﰲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،ﻁ ،٨ﺩ.ﺕ ،ﺹ.١١٨
) (١٠١ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺹ.٤٧٦

) (١٠٢ﺭﺍﺟﻊ :ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ،ﺩ .ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﰲ  ،ﺩﺍﺭ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ١٩٨٤ ،ﻡ ،ﺹ.١٩٩
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ﺺ ﻣﺎﻧﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ،ﻫﻮ " :ﻳﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟـﺬﻛﻮﺭ ﺭﺑـﻊ
ﻭﻧ 
)(١٠٣
ﺣﺼﺘﻪ ﺇﱃ ﺃﺧﻮﺍﺗﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ"  ،ﻭﻗﺪ ﺧﺺ ﻣﺎﻧﻮ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﲟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻭﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﻓﻴﻪ،
ﳚﺪ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻭﻣﻮﺍﺩﻩ ﺗﻘﻮﻡ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﺑﻞ ﺇﺎ ﻻ ﺗﺴﻮﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻓﺘﺠﻌﻞ ﻟﻼﺑﻦ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷﻭﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ).(١٠٤
Kא W
ﻣﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺑﲑﻭﻧﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺣﺎﹶﻟ ﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﻫﻮ ﺇﺣﺮﺍﻗﻬﺎ؛ ﻷـﺎ ﺇﻥ
ﱂ ﺗﻔﻌﻞ "ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ﻋﺬﺍ ٍ
ﺏ ﻣﺪﺓ ﻋﻤﺮﻫﺎ") (١٠٥ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﺍﳌﺮﺟﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ،
ﺃﻣﺎ ﺃﺭﺍﻣﻞ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ ﻭﺭﺅﺳﺎﺋﻬﻢ ،ﻓﺎﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﻫﻮ " ﺍﻹﺣﺮﺍﻕ ﺷـﺌﻦ ﺃﻭ
ﺃﺑﲔ ،ﺍﺣﺘﺮﺍﺳﺎ ﻋﻦ ﺯﻟﺔ ﺗﻨﺪﺭ ﻣﻨﻬﻦ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﻣﻨـﻬﻦ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺠـﺎﺋﺰ ﺃﻭ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺇﺫﺍ
ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻻﺑﻦ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ") .(١٠٦ﻭﻧﻔﺲ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒـﺪ ﺍﳉﺒـﺎﺭ ،ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ "ﺍﶈﺮﻭﻗﲔ" ﻭﺻﻨﻮﻓﻬﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻗﺪ ﺯﺍﺩ! ﻳﻘﻮﻝ" :ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻬﻢ )ﺍﳍﻨﻮﺩ( ﺃﺣﺮﻗﻮﻩ
ﻭﺃﺣﺮﻗﻮﺍ ﻣﻌﻪ ﺃﺣﺒﺎﺑﻪ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺀﻩ ﻭﺧﺎﺻﺘﻪ ،ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ،ﻳﻔﻌـﻞ ﺫﻟـﻚ ـﺎ ﺃﺑﻮﻫـﺎ ﻭﺃﻣﻬـﺎ
ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ").(١٠٧
ﻭﱂ ﺃﺟﺪ ﰲ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﺎﻧﻮ ﻧﺼﺎ ،ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﻹﺣﺮﺍﻕ ﺻﺮﺍﺣﺔ ،ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﺟـﺐ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻫﻮﺭ ﻭﺍﳉﺬﻭﺭ ﻟﻴﻀﻤﺮ ﺟﺴﻤﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺮﻋﻰ ﺫﻣﺘﻪ ﺑﺄﻻ
ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻔﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﺍﺳﻢ ﺭﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﺷﺄﻧﻪ").(١٠٨
) (١٠٣ﻣﻨﻮ ﲰﺮﺗﻰ ،ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ،ﻣﺎﺩﺓ  ١١٩ﺹ.٥٣٠

) (١٠٤ﺭﺍﺟﻊ :ﻣﻨﻮ ﲰﺮﺗﻰ "ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻹﺭﺙ" ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٢٢٠-١٠٤ﺹ .٥٥٣-٥٢٧ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻄﺖ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﻛـﺬﻟﻚ،
ﺍﳊﻆ ﺍﻷﻛﱪ ﻟﻼﺑﻦ ﺍﻟﺒﻜﺮ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﱴ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ .ﺭﺍﺟﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺍﳌﲑﺍﺙ ﰲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﰲ :ﺳﻔﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،١١-٦/٢٧ﻭﺳﻔﺮ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ  ،١٧-١٥/٢١ﻭﺳﻔﺮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ .٣/٤٩

) (١٠٥ﺍﻧﻈﺮ :ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺹ .٤٧٠
) (١٠٦ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ.٤٨٠
) (١٠٧ﺍﻧﻈﺮ :ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ .١٨٧/١
) (١٠٨ﻣﻨﻮﲰﺮﰐ ،ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ ،ﻣﺎﺩﺓ ١٥٧ :ﺹ  ،٣١٣-٣١٢ﻭﻫﻞ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ ﻭﺍﳉﺬﻭﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﳑﺎ ﺗﻀﻤﺮ ﺍﳉﺴـﻢ ؟!
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻤﻮﺎ  ،Satiﻗﺪ ﻋﻨﻴﺖ ﺎ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ ﺣﱴ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﰲ ﻧﻔـﻮﺱ
ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﻓﺮﻏﻢ ﺣﻈﺮﻫﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﻣﺎ ﺯﻟﻦ ﻳﻠﻘﲔ ﺑﺄﻧﻔﺴـﻬﻦ

<<<<<<<<<<<<<<
٦١

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥

<

<
<
<
<
<
<
<
<

41

Published by Scholarworks@UAEU, 2007

Journal Sharia and Law, Vol. 2007, No. 29 [2007], Art. 1

…ðëbÓŠ’Ûa@a@†jÇ@ð†»@N

@

ﻭﳑﺎ ﳚﺪﺭ ﺫﻛﺮﻩ  -ﺇﻧﺼﺎﻓﹰﺎ  -ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ "ﻣﺎﻧﻮ" ﻳﻌﻄﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳍﻨﺪﻭﻛﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ
ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﺘﻌﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﻮﻗﲑﻫﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﻭﻣﺴﺮﺓ ﻟﻶﳍﺔ ،ﺑـﻞ ﺇﻥ ﻗﺒـﻮﻝ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺑﲔ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ" :ﻋﻠﻰ ﺃﰊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺃﺧﻴﻬﺎ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺇﺧﻮﺍﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺗﻮﻗﲑﻫﺎ ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﻬﺎ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﺒﺠﻠﺔ ﻭﻣﻌﻈﻤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻵﳍﺔ ﻣﺴﺮﻭﺭﺓ ...ﺇﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻌﺬﺑﺔ ﺗﻔﲎ ﺳﺮﻳﻌﹰﺎ") .(١٠٩ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺽ
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﲡﺎﻩ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ).(١١٠
ﻂ ﳊﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﻴـﺎﺓ
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ :ﻛﻴﻒ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﻫﺬﺍ ،ﻭﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﻏﻤ ٍ
ﻭﺍﳌﲑﺍﺙ ،ﻭﺍﺳﺘﻼﺏ ﳊﺮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺇﻫﺪﺍﺭ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﻋﻀﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﻣﻠﺔ ،ﻭﻋﺪﻡ
ﻣﺴﺎﻭﺍﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ!!).(١١١
 Wאאאאאא؛אא W

ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﰲ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺃﻣﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻧﻈﲑﻩ ،ﻭﺧﺺ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺱ ،ﻓﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ ﻛـﺎﻧﻮﺍ
ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ "ﻃﺒﻘﺎﺕ" ﻭ "ﻣﺮﺍﺗﺐ" ﺗﺼﻨﻴﻔﹰﺎ ﺣﺎﺩﺍﹰ ،ﺣﻈﺮﻭﺍ
ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺃﻟﺰﻣﻮﺍ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﺔ ،ﻭﱂ ﻳﺮﺧﺼـﻮﺍ
ﻓﻮﻕ ﺷﻮﺍﻅ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻬﺐ ﺃﺟﺴﺎﺩ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ ﻟﻴﺤﺘﺮﻗﻦ ﻣﻌﻬﻢ ،ﺭﺍﺟـﻊ ﻫـﺎﻣﺶ ﺹ  ٣١٣ﻣـﻦ "ﻣﻨـﻮﲰﺮﰐ"،
ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻢ.
) (١٠٩ﻣﻨﻮﲰﺮﰐ ،ﺍﳌﻮﺍﺩ  ٥٧ - ٥٥ﺹ .١٣٦
) (١١٠ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ ،ﺍﳌﻮﺍﺩ  ١٦٩- ١٤٦ﺹ  ،٣١٦- ٣١٠ﻭﻗﺎﺭﻥ :ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﳍﻨﺪﻱ ،ﺳﲑﻓﺒﺎﱄ
ﺭﺍﺩﺍﻛﺮﺷﻨﺎ ﻭﺷﺎﺭﻟﺰﻣﻮﺭ ،ﺹ  ،٢٧٣- ٢٧٠ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
) (١١١ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻼﺏ ﻭﺍﻟﻐﻤﻂ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ،ﺑﻞ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣـﻦ
ﻼ ﻋﻦ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺇﻟﻪ ﺍﻟﺸﺮ ﰲ ﺃﻣﻢ ﻭﺩﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻓﻀ ﹰ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻭﺑﻌﺾ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ،ﺣﱴ ﻭﻗﺖ ﻟﻴﺲ ﺑﺒﻌﻴﺪ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻـﻴﻞ
ﰲ :ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩ .ﻭﺍﰲ ﺹ  ،٢٢-١٥ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ،ﺹ .٤٧-٤٦ ،٣٩-٣٦
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ﻷﺣﺪ ﰲ ﲡﺎﻭﺯ ﻃﺒﻘﺘﻪ ﺣﱴ ﻟﻮ ﺳﻠﻚ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ،ﻭﻣﻦ ﻳﻘـﺪﻡ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻚ
ﻓﺎﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﺟﺰﺍﺅﻩ).(١١٢
ﻼ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻗﺪ ﺟﺪﺩﻩ  -ﻣ ﻌ ﺪ ﹰﻻ ﻓﻴﻪ  -ﺍﳌﻠﻚ ﺃﺭﺩﺷﲑ ﺑـﻦ
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﻣﻔﺼ ﹰ
ﺑﺎﺑﻚ ،ﻓﺠﻌﻞ ﺍﶈﺎﺭﺑﲔ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﰲ ﻋﻠﻴﺎﺋﻪ ،ﰒ ﻳﺘﻠﻮﻫﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﻙ ﻭﺳﺪﻧﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻳﺄﰐ ﺍﳌﻨﺠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻭﳝﺜﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻉ
ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ).(١١٣
ﻭﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺗﺮﺳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺻﺎﺭ  -ﻫﻮ ﻭﻛـﻞ ﻣـﺎ
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻟﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻲ  -ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ" :ﻛﺎﻟﻨﺴـﺐ ﺇﻥ ﺫﻛـﺮﺕ
ﺃﻭﺍﺋﻠﻪ ،ﻭﻧﺸﺒﺎ )ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ ﲝﺒﺎﻟﻪ( ﺇﻥ ﻧﺴﻴﺖ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ").(١١٤
ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻫﺘﻢ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺕ  ٣٨١ﻫـ ﺑـﺎﻷﻣﺮ ،ﻓـﺄﻭﺭﺩ ﰲ "ﺍﻟﺴـﻌﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﺩ" ،ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻋﻦ ﻛﺴﺮﻯ ﺃﻧﻮﺷﺮﻭﺍﻥ ،ﻭﱂ ﳛـﺪﺩ ﺇﻥ ﻛـﺎﻥ
ﺍﻷﺧﲑ ﳎﺮﺩ ﻣﻄﺒﻖ ﺇﻳﺎﻩ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ،ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺟِﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣـﺎﻝ ﻓـﺎﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺮﻱ ﻭﺃﻧﻮﺷﺮﻭﺍﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:
ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﻙ ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﲔ.
ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﳌﻘﺎﺗﻠﺔ ﻭﺍﶈﺎﺭﺑﻮﻥ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﻫﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﳋﺮﺍﺝ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ.
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺍﳋﺪﻡ ،ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ).(١١٥
) (١١٢ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺹ .٧٦- ٧٥
) (١١٣ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ .٧٦
) (١١٤ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ :ﺹ .٧٦
) (١١٥ﺍﻧﻈﺮ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻠﻌﺎﻣﺮﻱ ،ﻧﺴﺨﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺼﻮﺭﺓ ،ﻛﺘﺒـﻬﺎ ﳎـﺘﱮ ﻣﻴﻨـﻮﻱ،
ﻃﻬﺮﺍﻥ ،ﺩﺍﻧﺸﻜﺎﻩ١٣٣٦ ،ﻫـ ،ﺹ .٢٠٩
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ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ،ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ،
ﺣﲔ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﻠﻮﻙ ﻓﺎﺭﺱ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﺴﻮﻭﻥ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺣﻴﺚ
ﺍﻋﺘﱪﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﺭﺑﺎﺑﹰﺎ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻋﺒﻴﺪﹰﺍ) .(١١٦ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺆﻻﺀ ،ﲢﺪﺙ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﻋﻦ
ﻓﻜﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ،ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ٣٥٤ﻫـ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﻗﺼﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻭﺯﺍﺩ ﰲ ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ ﺇﱃ ﲬﺲ ،ﻓﺬﻛﺮ ﻣﺘﻔﻘﹰﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ
ﺃﻥ ﺃﻭﳍﺎ ﻭﺃﻋﻼﻫﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ ﻣﻮﺑﺬ ﻣﻮﺑﺬﺍﻥ ﺭﺋﻴﺴﻬﻢ ،ﻭﻣﻜﺎﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻨـﺪ
ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ!! ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ )= ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ( ،ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ :ﺍﶈـﺎﺭﺑﻮﻥ
ﻭﺍﳉﻨﺪ ،ﻭﺭﺍﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ :ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻬﻦ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻉ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ
ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻃﺒﻘﺔ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﻤﺲ ﻫﻲ ﺃﻋﺎﻇﻤﻬﺎ) .(١١٧ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺘﻔﻖ ﲨﻠ ﹰﺔ  -ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  -ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻮﺩ
ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ،ﻭﺗﺘﻔﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﻣـﻊ ﺇﺷـﺎﺭﺍﺕ
ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ).(١١٨
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻕ ﺃﺭﺛﺮ ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ ،ﻗﺪ ﻧﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻷﻭﺳﺘﺎ" ﻭﻫﻰ ﻣﺎ
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﻛﺘﺎﺏ "ﺍﻷﺑﺴﺘﺎﻕ" ﺍﻟﺰﺭﺍﺩﺷﱵ ،ﺍﳌﻘﺪﺱ  -ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭ "ﺣﺪﺩﺗﻪ" ﰲ ﺛﻼﺙ ﻃﺒﻘﺎﺕ؛ ﻫﻲ :ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﳊـﺮﺏ ،ﻭﺍﻟـﺰﺭﺍﻉ،
) (١١٦ﺍﻧﻈﺮ :ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ  ،٣٣١- ٣٣٠/٢ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻻﺑﻦ ﺣﺰﻡ ،١١٥/٢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
) (١١٧ﺭﺍﺟﻊ :ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻟﻠﻤﺴﻌﻮﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺻﻌﺐ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺩ.ﺕ ،ﺹ  ،٩١-٩٠ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﳌﺎﻧﻮﻳـﺔ ﺃﻳﻀـﺎ
ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺇﱃ ﻃﺒﻘﺘﲔ ،ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻭ "ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ" ﻭﻃﺒﻘﺔ ﺩﻧﻴﺎ ،ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ "ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ" .ﺭﺍﺟﻊ :ﺍﻵﺛﺎﺭ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻠﺒﲑﻭﱐ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺳﺨﺎﻭ ،ﻟﻴﺒﺘﺰﺝ ١٨٧٨ﻡ ،ﺹ .٢٠٨-٢٠٧
) (١١٨ﻣﺜﻞ :ﺇﻳﺮﺍﻥ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﲔ ،ﻷﺭﺛﺮ ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ  -ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ  -ﺗﺮﲨﺔ ﳛﲕ
ﺍﳋﺸﺎﺏ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺰﺍﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ﺹ  ،١١٠ - ٨٥ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻣﺮﺳﻴﺎ ﺇﻟﻴﺎﺩ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺩﻣﺸﻖ ،ﺳﻮﺭﻳﺎ ،ﻁ١٩٨٧-٦ /١ﻡ ،ﺹ .٢٤٠
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ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻘﺮﺓ ﰲ "ﻳﺴﻨﺎ"  -ﺃﻗﺪﻡ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻷﻭﺳﺘﺎ  -ﺃﺿـﺎﻓﺖ ﻃﺒﻘـﺔ ﺭﺍﺑﻌـﺔ ﻫـﻲ ﻃﺒﻘـﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ).(١١٩
ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺮﺳﻴﺎ ﺇﻟﻴﺎﺩ  -ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ  -ﺃﻥ " ﺍﻷﺑﺴﺘﺎ"
ﻣﻴﺰﺕ ﲤﻴﻴﺰﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺑﲔ "ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ" ﻭ "ﺍﶈﺎﺭﺑﲔ" ﻭ "ﺍﻟﺰﺭﺍﻉ").(١٢٠
ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﳑﺘﺪﺍﹰ ،ﻓﻬﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻷﻭﺳﺘﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ  -ﺗﺄﺭﳜﻲ ﺭﺍﺻﺪ ،ﳌﺎ
ﻛﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻛﺎﺋﻨﹰﺎ ﰲ ﻋﺼﺮﻫﺎ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ؟ .ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻭﺳﺘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ ﺃﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺑﺮ) .(١٢١ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻐـﺎﺑﺮ ؟ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺃﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ؟
ﻭﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻭﺿﻊ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻧﻀﺮﺏ ﻋﻦ ﲝﺜﻬﺎ ،ﺭﻏﻢ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﺎ ﺳـﺘﻘﺪﻣﻪ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﹰ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘـﻮﻝ ﺑـﺄﻥ ﺣـﺪﻳﺚ
"ﺍﻷﻭﺳﺘﺎ" ﻋﻨﻪ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻟﻪ ،ﻫﻮ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺿﻤﻨﻴﺎﻥ ﺑﻪ .ﻳﻌﻀﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﺩﺷـﺘﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺣﺮﺻﺖ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠـﻰ
ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﶈﺪﺩ ﻟﻪ ﺣﺴﺐ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻠﻮﻛﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺃﺭﺩﺷﲑ
ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺑﻚ .ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﲔ ﺍﻧﺘﺼﺮ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻷﻭﺳﺘﺎ ﻭﻟﺪﻳﻨﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪ ،ﺍﳌﻠﻚ "ﻛﺸﺘﺎﺳﺐ"
ﻭﺷﻦ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﺑﹰﺎ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻻ ﻫﻮﺍﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﻲ ﺯﺭﺍﺩﺷﺖ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺓ ،ﺣـﱴ
ﻋﻤﺖ ﺩﻳﺎﻧﺘﻪ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻣﺘﺪﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﲔ ﺷﺮﻗﺎﹰ ،ﻭﺷﺎﺭﻓﺖ ﺑـﻼﺩ ﺍﻟـﺮﻭﻡ
ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻏﺮﺑﹰﺎ).(١٢٢

) (١١٩ﺍﻧﻈﺮ :ﺇﻳﺮﺍﻥ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﲔ ،ﺹ .٨٥
) (١٢٠ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺮﺳﻴﺎ ﺇﻟﻴﺎﺩ ،ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .٢٤٠
) (١٢١ﺍﻧﻈﺮ :ﺇﻳﺮﺍﻥ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﲔ ،ﺹ .٨٥
) (١٢٢ﺭﺍﺟﻊ :ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﺹ  ١٦-١٥ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺹ  ،٧٩ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﰲ ﻋﻬـﺪ ﺍﻟﺴﺎﺳـﺎﻧﻴﲔ ﺹ ٨٥-٨٤
ﻭﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ،ﺩ .ﻭﺍﰲ ،ﺹ .١٥٤
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ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺻﺮﺍﺣﺔ ،ﺣﲔ ﻗﺮﺭ ﺃﻥ ﺩﻳﻦ ﺍﻮﺱ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﻛِﺪﹰﺍ ﳌﺒﺪﺃ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﳌﺎ ﲡﺎﺳﺮﺕ ﻣﻠﻮﻛﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﻐﻔﻬﻢ ﲝﻤﺎﻳﺘﻪ )ﺍﻟﺪﻳﻦ( ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔـﺔ ﻭﺻـﻴﺘﻪ
ﻭﻟﻮﺟﺪ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻹﻧﺴﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻌﻠﻘﹰﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ").(١٢٣
ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﳎﺮﺩ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺒﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺳﺘﺎ ﻟﻪ
ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻛﻜﻞ ،ﺃﺻﺒﺢ ﺫﺍ ﻣﻐﺰﻯ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ،
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺱ ﺍﻟﺰﺭﺍﺩﺷﺘﻴﲔ ،ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺍﻧﻄﻼﻗﹰﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﺩﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻣﺮﻱ
ﻭﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﺍﺳﺎﻢ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ
ﰲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ.
ﻼ ﻳﻮﺭﺩ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻧﻈﲑـﺎ ﻋﻨـﺪ
ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻣﺜ ﹰ
ﺍﻟﻌﺠﻢ ،ﻭﻳﻘﺼﺪ ﻢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﺃﻫﻞ ﻓﺎﺭﺱ  /ﺍﻮﺱ ،ﻭﻳﻜﺸﻒ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ ﻣﻦ
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ.
ﺃﻭﳍﻤﺎ :ﻳﺘﺼﻞ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ  -ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻒ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﰲ ﺍﻮﺳﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺇﻥ ﺭﺟﺎﻝ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ  -ﻭﻫﺬﺍ "ﺍﳊﻖ" ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﻣﻨﺘ ٍ
ﺍﻟﺪﻳﻦ "ﺍﳌﻮﺍﺑﺬﺓ" ﳝﻨﻌﻮﻥ ﺩﳘﺎﺀﻫﻢ" :ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﺍﻟﱵ ـﺎ ﻳﺘﻮﺻـﻞ ﺇﱃ
ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﺔ") ،(١٢٤ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺍﻷﺻـﻮﻝ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺎ ،ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺯﺭﺍﺩﺷﺖ ﻣﺆﺳﺴﹰﺎ ﺎ ﺩﻳﺎﻧﺘﻪ ،ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻀﺎﺩﺓ ﻭﺍﻧﺒﺜﺎﻕ
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺰﺍﺟﻬﺎ ،ﻭﻓﻜﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ،ﰒ ﺧﻄﺆﻩ ﰲ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﻜﻴـﺔ ،ﺫﺍﺕ
ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﲣﻄﻴﻂ ﺍﻷﻓﻼﻙ ،ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻌﻪ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ
ﺇﱃ ﻧﺰﺍﺭﺓ ﺣﻆ ﺯﺭﺍﺩﺷﺖ ﰲ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،ﰒ ﻗﻠﺪﻩ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣﺰﺟﻮﺭﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻹﳍﻴـﺔ
) (١٢٣ﺍﻹﻋﻼﻡ ﲟﻨﺎﻗﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻟﻠﻌﺎﻣﺮﻱ ،ﺹ  ،١٦٠ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
) (١٢٤ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ .١٧٤
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ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺗﻨﺒﻴﻬﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﺇﱃ ﺳﺨﺎﻓﺔ ﺩﻋﺎﻭﻳﻪ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ" :ﻓﺎﺑﺘﻠﻲ ﺃﻟﺒـﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺠﻢ ﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻮﺳﻴﺔ ...ﺑﺎﳌﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﺡ ﻋﻦ ﺃﺷﺮﻑ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳊﻜﻤﺔ ،ﺑﻞ ﺛﻜﻠﻮﺍ ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﱪﻫﺎﻧﻴﺔ").(١٢٥
ﻭﺁﺧﺮﳘﺎ :ﺍﺳﺘﻼﺏ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﺗﺐ ،ﻭﺍﺿﻄﻬﺎﺩ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻭﻣﺎ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ ﻭﻋﺒﻴـﺪ ﻭﺇﻣـﺎﺀ
ﻭﺣﺸﻢ ،ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ :ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ "ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﻭﺇﻳﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﻮﺍﻝ")،(١٢٦
ﻭﻻ ﲡﻮﻳﺰ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﳌﻦ ﺭﺍﻡ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺮﺍ ،ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﲟﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺴـﻌﻲ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ﻷﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﻀﻌﺔ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺴﺎﺏ ،ﳑﺎ ﳛﺮﻡ ﻋﻠـﻰ ﺭﻋﺎﻳـﺎﻫﻢ
ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺭﺗﺒﺔ ﺇﱃ ﺭﺗﺒﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﳌﺴـﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺼـﺮ ﺍﻹﻧﺴـﺎﱐ ﰲ
ﺍﻮﺳﻴﺔ) .(١٢٧ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ" :ﻭﻟﻴﺲ ﻳﺸﻚ ﺃﻥ ﺗﺴﺨﲑ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺍﳊﺮ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳌﱰﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺯﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﶈﺎﻣﺪ ﺑﺎﳍﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﲏ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩ ﺳﻌﻴﻪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻨﺎﻩ
ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻩ ﻭﺍ ﹶﳌ ﻌﹶﻠﻮﺓ  -ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻀـﺎﻉ ﻭﺍﳋﺴـﺔ ،ﻭﻫـﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺴـﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻐﻀﺎﺿﺔ")(١٢٨؛ ﺍﻟﺬﻟﺔ ﻭﺍﳌﻨﻘﺼﺔ.
ﻫﺬﺍ ﻭﺳﺎﺑﻘﻪ ﰲ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺃﻋﻈﻢ ﳏﻨﺘﲔ" :ﻻ ﻳﺪﺍﻧﻴﻬﻤﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﶈﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳـﺔ ﰲ
ﺍﻟﻔﻈﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻜﺮ") (١٢٩ﺍﺑﺘﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻫﻞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺃﻃﺒﻘﺘﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻭﻫـﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺓ
ﻭﺍﳊﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﻝ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﳏﻨﺔ؛ ﺇﻥ
) (١٢٥ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ.١٧٥-١٧٤
) (١٢٦ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ .١٧٥
) (١٢٧ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ.١٦٠ ،١٧٥
) (١٢٨ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ  ،١٧٥ﺣﱴ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ﻟﻴﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻃﺒﻘﺎﻢ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﰲ
ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻴﺪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺃﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ! ﺍﻧﻈﺮ ﻟﻪ :ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﳋﺎﻟﻴـﺔ ،ﲢﻘﻴـﻖ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ
ﺳﺨﺎﻭ ،ﻟﻴﺒﺘﺰﺝ ١٨٧٨ﻡ ،ﺹ  ،٢٣٠ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
) (١٢٩ﺍﻹﻋﻼﻡ ﲟﻨﺎﻗﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺹ .١٧٤
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ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﻳﻨﺎ ﻭﳎﺘﻤﻌﺎ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧ ﹰﺔ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴـﺎﻭﺍﺓ
ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻌﺮﻑ ،ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻫﻠﻪ  -ﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ ﺇﱃ ﻓﻜﺮﺓ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻠﻪ ﺳﺒﻖ
ﺎ ﻋﺼﺮﻩ ،ﻭﻫﻰ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻓﺴﺪﺕ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺓ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﺩﻭﻟﺔ ،ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺪ ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ ﻭﲤﻮﺕ ﻓﻴﻪ ﺭﻭﺡ ﲤﺎﺳﻜﻪ ،ﻭﲤﺴﻜﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ،ﻭﺗﺴﺮﻯ ﰲ ﻋﺮﻭﻗﻪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ).(١٣٠
ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺎﺵ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﺑﺪﻋﻮﻯ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ )ﺷﻴﻮﻋﻴﺔ( ،ﻫﻲ ﺃﺑﺮﺯ ﲰـﺎﺕ ﺗﻌـﺎﻟﻴﻢ
" ﻣ ﺰﺩﻙ" ﺍﻟﺜﻨﻮﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﻦ ،ﻓﻬﺎﺟﻢ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ
ﻫﻲ ﰲ ﺭﺃﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺃﺑﺎﻟﺴﺔ ﻣﻌﺎﺩﻳﻦ ﻟﻪ ﻭﻷﺗﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﲔ ،ﺑﻘﺼﺪ ﲢﻮﻳـﻞ ﺍﻟﻜـﻮﻥ ﺇﱃ
ﻣﺴﺮﺡ ﻟﺸﻘﺎﺀ ﺩﺍﺋﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻴﻬﻦ ﻭﰲ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ
ﻛﺎﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻸ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ  -ﻣﻨﺘ ِﻬﻜﹰﺎ ﳊﻖ ﺍﳊﻴﺎﺓ  -ﺇﱃ ﻗﺘﻞ ﺃﻧﻔﺲ ﳐﺎﻟﻔﻴﻪ
ﺑﺰﻋﻢ ﲣﻠﻴﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﻣﺰﺍﺝ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻟﻪ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻭﻣﻌﺘﻨﻘﻮﻥ؛ ﻣﻠﻮﻛﹰـﺎ ﻭﺭﻋﻴـ ﹰﺔ
ﺩﺧﻠﻮﺍ ﰲ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻓﻮﺍﺟﺎ) .(١٣١ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﺒﺎﺫ ﺍﳌﻠﻚ ﺩﺧـﻞ ﰲ ﺩﻳﻨـﻪ
ﻭﺣﺎﺭﺏ ﺩﻭﻧﻪ ،ﻟﻜﻦ ﺍﺑﻨﻪ ﻛﺴﺮﻯ ﺃﻧﻮﺷﺮﻭﺍﻥ ﺑﻦ ﻗﺒﺎﺫ ،ﻓﻄﻦ ﳊﻴﻠﺘﻪ ﻓﻘﺘﻠﻪ ،ﻭﻭﺿـﻊ ﺍﻟﺴـﻴﻒ
ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺏ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ).(١٣٢
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ
ﺭﻋﺎﻳﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ.
) (١٣٠ﻗﺎﺭﻥ ﺩ .ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﻠﻤﻲ :ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ؛ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ،ﺍﻹﺳـﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،ﻁ١٩٩٠/١ﻡ ،ﺹ
.١١٥-١١٤
) (١٣١ﺭﺍﺟﻊ :ﺍﳌﻐﲎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ  ،١٦/٥ﲢﻘﻴﻖ ﺩ .ﳏﻤﻮﺩ ﺍﳋﻀﲑﻱ ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨـﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻣﺼﺮ١٩٦٥ ،ﻡ ،ﻭﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ ﻟﻠﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱏ  ،٢٤٩/١ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻛﻴﻼﱐ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺩ.ﺕ،
ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﰲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ،ﻟﻠﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﳏﻤﺪ ﺇﻗﺒﺎﻝ ،ﺹ  ،٢٥-٢٤ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
) (١٣٢ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﳌﻐﲎ ،ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ ،١٦/٥ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻟﻠﻤﺴﻌﻮﺩﻱ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ .٨٩-٨٨
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ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻮﺭﺩ ﺃﻫﻢ ﺍﳋﻼﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ:
 -١ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻀﻤﻮﺎ  -ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ
ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﳍﺎ  -ﻳﻀﺮﺏ ﲜﺬﻭﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺃﻓﻼﻃﻮﻥ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ.
 -٢ﺗﻘﺴﻢ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻊ ﻃﺒﻘﺎﺕ ،ﺗﻘﺴﻴﻤﹰﺎ ﺣﺎﺩﺍﹰ ،ﻫﻲ :ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﱃ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ )ﺍﻟﱪﺍﳘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺸﺘﺮ ﻭﺑﻴﺶ ﻭﺷﻮﺩﺭ( ،ﻭﻟﻜﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺩﺭﺟﺘﻬﺎ
ﻭﺣﱴ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧ ﹾﻠﻘِﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﺘﻔﻲ
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻪ ،ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ،ﻭﻣﻨﺎﻁ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
 -٣ﻻ ﺗﻘﺮ ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ﲝﻖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ )ﺣﱴ
ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ( ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳌﲑﺍﺙ ،ﻭﺗﺴﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺎ
ﻭﻣﺸﻴﺌﺘﻬﺎ ،ﻭﲢﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﱐ .ﻭﰲ ﺃﺣﺎﻳﲔ ﻛﺜﲑﺓ ﺗﺴﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ
ﺣﻖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﻪ
ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
 -٤ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻼﺏ ﺣﻖ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻭﺟِﺪ ﰲ
ﺍﳍﻨﺪﻭﺳﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺳﺦ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
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ﻛﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﻡ ﳘﺎ ﻣﻌﺎﹰ؟ ﻛﻤﺎ ﻧﻈﱠﺮ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﻓﻼﺳﻔﺔ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ،ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ.
 -٥ﺇﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ  -ﻣﻘﺎﺭﻧﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﲰﺎﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻴﺔ،
ﻭﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﳌﻤﺎﻟﻚ ﰲ ﺃﺣﺪﺙ ﺩﺳﺎﺗﲑﻫﺎ ﻭﰲ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ
ﻋﻘﻮﻝ ﻋﺒﺎﻗﺮﺎ ﺍﳌﻨﻈﺮﻳﻦ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ
ﻛﺒﲑﺓ  -ﻟﻌﻠﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻗﺮﺭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﻛﻤﻞ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ
ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ،ﻭﺇﻥ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﻋﻬﻮﺩ ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ،
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﺒﻖ ﺍﻷﻣﻢ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﲑ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ.
 -٦ﺇﻥ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻐﺮﺏ "ﺣﺪﻳﺜﹰﺎ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻭﻣﺎﺭﺳﻪ "ﻗﺪﳝﹰﺎ" ،ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﻭﳝﺎﺭﺳﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﳎﺮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ
ﻛﻔﺮﺍﺋﺾ ﺇﳍﻴﺔ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ  -ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  -ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ
ﻼ ﻋﻠﻰ
ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻔﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﱴ ﲟﺤﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ .ﻭﻳﺼﺪﻕ ﺫﻟﻚ ﻣﺜ ﹰ
ﺣﻖ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻬﻤﺎ ﰲ :ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺣﻘﺎﻥ ﳝﻜﻦ
ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﺟﺒﺎﻥ ﺷﺮﻋﻴﺎﻥ ،ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ "ﺍﻟﻌﻠﻢ" ﻭ
"ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ" ﻭ "ﺍﻟﻌﺪﻝ" ﻭ "ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ".
 -٧ﻟﻘﺪ ﺃﺭﺳﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺒﺪﹰﺃ ،ﻗﻠﱠﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ،
ﻭﻫﻮ "ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ" ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺩﺍﻟ ﹰﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻼ  -ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺮ ﺳﺨ ﹰﺔ ﻟﻪ ﰲ ﻋﻘﻞ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﻗﻠﺒﻪ
 ﻧﺼﹰﺎ ﻻ ﺗﺄﻭﻳ ﹰﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻪ ،ﻭﳏ ﺪﺩ ﹰﺓ ﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ،ﺗﺼﻮﺭﻩ ﻭﻧﻈﺮﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﻵﺧﺮ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺧﺎﺭﺝ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ،ﰲ ﺣﺮﺑﻪ ﻣﻌﻪ ﺃﻭ ﰲ ﺳﻠﻤﻪ.
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אא 


• ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ) :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺕ  ٦٣٠ﻫـ(
 ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑﻭﺕ ﻁ١٩٨٣ ،٤ﻡ.• ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ) :ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺕ  ٢٤١ﻫـ(
 ﺍﳌﺴﻨﺪ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ١٩٨٢ ،ﻡ.• ﺃﺩﻳﺐ ﺍﳉﺎﺩﺭ:
 ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ ﳎﻠﺔ ﻣﻨﱪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ١٤٠٨ ،٩ﻫـ.
• ﺁﺭﺛﺮ ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ:
 ﺇﻳﺮﺍﻥ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﲔ ،ﺗﺮﲨﺔ ﺩ .ﳛﲕ ﺍﳋﺸﺎﺏ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺰﺍﻡ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻭﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ،ﻣﺼﺮ ١٩٥٧ﻡ
• ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ:
 ﻛﺘﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ١٩٩٠ ،ﻡ.• ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ) :ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺕ  ٤٧٤ﻫـ(
 ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﺍﻫﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﰊ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﲢﻘﻴﻖﺩ .ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ ،ﻣﺼﺮ١٩٨٦ ،ﻡ.
• ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ) :ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺕ  ٢٥٦ﻫـ(
 -ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ،ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ )ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﺘﺔ :ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(١٩٨١ ،ﻡ.
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• ﺍﻟﺒﻨﺎ) :ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ(
 ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ) ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩ.ﺕ.• ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺃﻋﻠﻦ ﲟﻘﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺒـﺎﺭﻳﺲ ﰲ
١٩٨١/٩/١٩ﻡ ،ﻭﻧﺸﺮ ﺿﻤﻦ ﳎﻠﺔ ﻣﻨﱪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ ،ﺑـﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻌـﺪﺩ ،٩
١٤٠٨ﻫـ.
• ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ) :ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﳛﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺕ  ٤٤٠ﻫـ(
 ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺳﺨﺎﻭ ،ﻟﻴﺒﺘﺰﺝ ١٨٧٨ﻡ. ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺫﻭﻟﺔ ،ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ،ﺑـﲑﻭﺕ،ﺩ.ﺕ ،ﻣﺼﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻃﺒﻌﺔ ﳎﻠﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺪﺭ ﺃﺑﺎﺩ١٩٥٨ ،ﻡ.
• ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺒﺔ:
 ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ،ﻣﺼﺮ ،ﻋﺪﺩ  ،١١٧ﻓﱪﺍﻳﺮ ١٩٧١ﻡ.
• ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺃﺭﻧﻮﻟﺪ) :ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻕ(
 ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺗﺮﲨﺔ ﺩ .ﺣﺴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﻁ١٩٧٠/٣ﻡ.
• ﺟﻮﻥ ﻛﻮﻟﺮ:
 ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﲔ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩ .ﺇﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ،ﻋﺎﱂ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﺪ  ،١٩٩ﻳﻮﻟﻴﻮ ١٩٩٥ﻡ.
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• ﺟﻴﻔﺮﻱ ﺑﺎﺭﻧﺪﺭ) :ﲢﺮﻳﺮ(
 ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ،ﺗﺮﲨﺔ ﺩ .ﺇﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ،ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩ .ﻋﺒـﺪﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻣﻜﺎﻭﻱ  ،ﻋﺎﱂ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﺪﺩ ١٤١٣ ،١٧٣ﻫـ ١٩٩٣ -ﻡ.
• ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ) :ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺕ  ٨٠٧ﻫـ(
 ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﻭﻣﻨﺒﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ ١٩٦٧ ،٢ﻡ.• ﺣﺴﻨﲔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ:
 ﺑﺒﻠﻴﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﰲ ﺣﻘﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺿﻤﻦﳎﻠﺔ ﻣﻨﱪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻋـﺪﺩ  ،٩ﺭﺑﻴـﻊ ﺃﻭﻝ١٤٠٨ ،ﻫــ -
١٩٨٨ﻡ.
• ﺍﳋﻄﻴﺐ) :ﻋﻤﺮ ﻋﻮﺩﺓ(
 ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ ،٢١٣٩٨ﻫـ ١٩٧٨ -ﻡ.
• ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ) :ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ ﺕ  ٢٧٥ﻫـ(
 ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ١٩٨١ ،ﻡ.• ﺭﻳﺘﺮ) :ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻕ ﻫﻴﻠﻤﻮﺕ(
 ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺎﺗﺎﳒﻞ ﻷﰉ ﺍﻟﺮﳛﺎﻥ ﺍﻟﺒﲑﻭﱐ ،ﺿﻤﻦ ﻛﺘـﺎﺏ ﺍﳌﻨﺘﻘـﻰ ﻣـﻦ ﺩﺭﺍﺳـﺎﺕﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ،ﺩ .ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻨﺠﺪ ،ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺮ ،ﻣﺼـﺮ،
١٩٥٥ﻡ.

<<<<<<<<<<<<<<
٧٣

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥

<

<
<
<
<
<
<
<
<

53

Published by Scholarworks@UAEU, 2007

Journal Sharia and Law, Vol. 2007, No. 29 [2007], Art. 1

…ðëbÓŠ’Ûa@a@†jÇ@ð†»@N

@

• ﺳﺮﻓﺒﺎﱃ ﺭﺍﺩﺍﻛﺮﺷﻨﺎ) :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ( ﻭﺷﺎﺭﻟﺰ ﻣﻮﺭ:
 ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﳍﻨﺪﻯ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻴﺎﺯﺟﻰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﻘﻈـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻟﻴﻒﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ١٩٦٧ ،ﻡ.
• ﺍﻟﺸﺎﻃﱮ) :ﺃﺑﻮ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ ﺕ  ٧٩٠ﻫـ(
 ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﺿﺒﻂ ﻭﺗﺮﻗﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺩﺭﺍﺯ ،ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﺍﻟﻜﱪﻯ ،ﻣﺼﺮ ،ﺩ.ﺕ.
• ﺍﻟﺸﻬﺮﺳﺘﺎﱏ) :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺕ  ٥٤٨ﻫـ(
 ﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻛﻴﻼﱐ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺩ.ﺕ.• ﺩ .ﺷﻮﻗﻲ ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ) :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ(
 ﺃﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ﻭﺍﳌﺒﺸﺮﻳﻦ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ١٩٩١ ،ﻡ.
• ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ) :ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺕ  ٣٨١ﻫـ(
 ﺍﻹﻋﻼﻡ ﲟﻨﺎﻗﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺩ .ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴـﺪ ﻏـﺮﺍﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺻـﺎﻟﺔ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ١٤٠٨ ،ﻫـ.
 ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﺩ ،ﻧﺴﺨﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺼﻮﺭﺓ ،ﻛﺘﺒـﻬﺎ ﳎـﺘﱮ ﻣﻴﻨـﻮﻱ ،ﻃﻬـﺮﺍﻥ،ﺩﺍﻧﺸﻜﺎﻩ١٣٣٦ ،ﻫـ.
• ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻌﺒﺪ) :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ(
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 ﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﻁ١٩٩٧/٥ﻡ.• ﺍﻟﻌﺠﻠﻮﱐ) :ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺍﺣﻲ ﺕ  ١١٦٢ﻫـ (
 ﻛﺸﻒ ﺍﳋﻔﺎﺀ ﻭﻣﺰﻳﻞ ﺍﻹﻟﺒﺎﺱ ﻋﻤﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ،ﺃﺷـﺮﻑﻋﻠﻰ ﻃﺒﻌﻪ ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﻼﺵ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺩ .ﺕ.

• ﻋﺼﻤﺖ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ) :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ(
 ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ..ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ،ﳎﻠﺔ ﻣﻨﱪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜـﻮﺛﺮ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻋﺪﺩ  ،٩ﺭﺑﻴﻊ ﺃﻭﻝ١٤٠٨ ،ﻫـ ١٩٨٨ -ﻡ.
• ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ) :ﻋﺒﺎﺱ ﳏﻤﻮﺩ(
 ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﺑﺎﻃﻴﻞ ﺧﺼﻮﻣﻪ ،ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻣﺼﺮ١٩٩٩ ،ﻡ.• ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﰲ) :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ(
 ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﺘﻤﻊ ،ﺩﺍﺭ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،ﻁ ،٨ﺩ.ﺕ. ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ١٩٨٤ ،ﻡ. ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،ﻁ ،٢ﺩ.ﺕ. ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،ﺩ.ﺕ. ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،ﻁ١٩٧٩/٥ﻡ.• ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ) :ﺣﺠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺕ  ٥٠٥ﻫـ(
 -ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﱐ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺩ .ﺕ.
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• ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ) :ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﳌﻌﺘﺰﱄ ﺕ  ٤١٥ﻫـ(
 ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺮ،ﺑﲑﻭﺕ ١٩٦٦ﻡ.
 ﺍﳌﻐﲎ ﰲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳋﺎﻣﺲ )ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻏﲑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ،ﲢﻘﻴﻖ ﺩ.ﳏﻤﻮﺩ ﺍﳋﻀﲑﻱ ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺮ ،ﻣﺼـﺮ،
١٩٦٥ﻡ.
• ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ) :ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺪﺍ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺕ  ٧٤٤ﻫـ(
 ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ١٤٠٣ ،ﻫـ ١٩٨٣ -ﻡ.• ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ) :ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ ﺕ  ٢٧٥ﻫـ(
 ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ١٩٨١ ،ﻡ.• ﺍﳌﺘﻘﻲ ﺍﳍﻨﺪﻱ) :ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺘﻘﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺕ  ٩٧٥ﻫـ(
 ﻛﱰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺳﻨﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺪﺭﺃﺑﺎﺩ ﺍﻟﺪﻛﻦ ١٣٦٤ ،ﻫـ.
• ﳏﻤﺪ ﺇﻗﺒﺎﻝ )ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ(
 ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﰲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ،ﺗﺮﲨﺔ ﺩ .ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﺩ .ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﲨﺎﻝﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﻨـﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻣﺼﺮ ،ﻁ١٩٨٩/١ﻡ.
• ﳏﻤﺪ ﺍﳉﻠﻴﻨﺪ) :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ( ،ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻴﺰﻳﺪ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ) :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ(
 -ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﺩ.ﺕ.
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• ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻯ) :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ(
 ﺍﻟﻜﱰ ﺍﳌﺮﺻﻮﺩ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﺍﻟﺘﻠﻤﻮﺩ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺼﺮ ١٩٩٠ﻡ.• ﳏﻤﺪ ﻋﻼﻝ ﺳﻴﻨﺎﺻﺮ) :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ(
 ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺿﻤﻦ ﳎﻠﺔ ﻣﻨـﱪ ﺍﳊـﻮﺍﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜـﻮﺛﺮ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ١٤٠٨ ،٩ﻫـ.
• ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ) :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ(
 ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺍﳋﺒﻴﺚ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﳎﻠﺔ ﻣﻨﱪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜـﻮﺛﺮ ،ﺑـﲑﻭﺕ،ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،٩ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٠٨ﻫـ.
• ﳏﻤﻮﺩ ﲪﺪﻱ ﺯﻗﺰﻭﻕ) :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ(
 ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﲪﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ،ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔﻗﻀﺎﻳﺎ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﻋﺪﺩ  ،٤٥ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ١٤١٩ﻫـ ،ﻓﱪﺍﻳﺮ ١٩٩٩ﻡ.
• ﻣﺮﺳﻴﺎ ﺇﻟﻴﺎﺩ:
 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺩﻣﺸﻖ ،ﺳﻮﺭﻳﺎ،ﻁ١٩٨٧-٦ ،١ﻡ.
• ﺍﳌﺴﻌﻮﺩﻱ) :ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ،ﺕ  ٣٤٦-٥ﻫـ(.
 ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ،ﺩﺍﺭ ﺻﻌﺐ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺩ.ﺕ.• ﻣﺴﻠﻢ) :ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ ﺕ  ٢٦١ﻫـ(
 ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ١٩٨١ ،ﻡ.<<<<<<<<<<<<<<
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• ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﻠﻤﻲ) :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ(
 ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﲔ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧـﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺪﻋﻮﺓ ،ﺍﻹﺳـﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،ﻣﺼـﺮ،ﻁ١٩٩٠/١ﻡ.
• ﻣﻨﻮ ﲰﺮﺗﻰ) :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳍﻨﺪﻭﺱ ﺍﳌﻘﺪﺱ(
 ﺗﻌﺮﻳﺐ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺣﻘﻰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺮ ،ﺑـﲑﻭﺕ،ﺩ.ﺕ.
• ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ) :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ(
 ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻁ١٩٨٥ ،١٢ﻡ. ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ ،ﻣﺼﺮ ،ﻁ ١٩٩٢ / ٣ﻡ.- Hopfe: L.M.; Religions of World, London, 1983.
- Santana Dharma, An Elementary Text Book for Central Hindu
College; Benarse, 1910.
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